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Steve Hochstadt: .. . Dann wiirde ich sagen, ich wiirde geme wissen, wo Sie geboren
sind und ein biBchen uber Ihre Familie und dann die Geschichte weiter.
Leo Roth: Na, ich bin ich Graz geboren und auf's Gymnasium gegangen und muBte
unterbrechen und hatte das Gluck mit meiner Schwester nach England mit dem
Kindertransport zu kommen, children 's transport.
Hochstadt: Wann waren Sie geboren, welches Jahr?
Roth: '21.
Hochstadt: '21.
Roth: Ja.
Hochstadt: Und dann, konnten Sie vielleicht ein biBchen niiher beschreiben, wie Sie zu,
was Sie dann bei der AnschluB erlebt haben und wie Sie zu ...
Roth: Also, es war sehr schlimm in Osterreich, viel schlimmer als die Deutschen, viel,
viel schlimmer. Und wir hatten <las Gluck, meine Schwester und ich, Movement for the
Care of Children, <las waren die Quakers, die haben sehr viel geholfen. Es sind vielleicht
20.000 Kinder aus Deutschland und Osterreich mit dem sogenannten Kindertransport nach
England, also gerettet worden. 1 Und darunter zum Beispiel war auch der spiitere Chief
Rabbi von England, der war auch unter diesen Kindertransport. Manche machten groBe
Karriere dort. Und, na ja, ich war nicht so lange in England, bin dort ein biBchen zur
Schule gegangen und wurde dann intemiert in England. Die Leute hatten Angst vor der
deutschen Invasion und hatten Angst, vielleicht unter den Emigranten sind auch Leute im
Auftrag der Gestapo. Und es war Panik. Man dachte jeden Augenblick, die Invasion
kommt. Und da haben sie intemiert.
Hochstadt: Wann war <las?
Roth: '39 oder '40. Und wir kamen, das letzte Lager war Isle of Man, <las war sehr schon
sogar, das war ein Ausflugs-, das waren Hotels eigentlich, war nur drauBen ein Zaun,
sonst war es sehr schon. Und meine Schwester wurde nicht intemiert, weil sie zu jung
war. Und ich hiitte bleiben konnen, ich, es hieB, es geht nach Austra-, nach Kanada. Und
dann meldete ich mich, ich hiitte nicht gehen milssen, aber ich hatte Angst vor der
Invasion und ich wuBte, wenn die Deutschen kommen, werden sie uns vemichten, toten.
Denn ich habe gelesen Mein Kampf, was leider wenige gelesen haben. Und da sagt Hitler
ganz deutlich, was er machen wird. Und so hatte ich, ich wuBte, es ist sehr gefiihrlich
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Es waren ungefahr 10.000 Kinder mit dem Kindertransport nach England gebracht.
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durch die deutschen U-Boote, sehr gefiihrlich, aber ich habe mir gedacht, ich nehme das
Risiko, denn ich weiB, wenn die Deutschen da sind und es sah so aus noch immer, werden
wir nicht mehr leben. Dann nimm ich lieber das Risiko der Torpedierung. Und dann kam
der Schock, das war die beriihmte "Dunera," da gibt es sogar ein Buch dariiber, wir fuhren
nach Australien. Ich hatte nur das an, was ich hatte, es hieB "temporary internment", da
hatte ich nichts mitgenommen. Und das war eine achtwochige Reise.
Hochstadt: Bitte.
Roth: Weiter?
Hochstadt: Ja, ich such nur was.
Roth: Und die Bedingungen am Schiff waren sehr schlimm. Und es war in England
groBes Durcheinander und Panik, die dachten, die Offiziere und die Mannschaft, wir
waren j a bewacht von sehr vielen Englandem, die auch gerade entkommen waren von
D-Unkirchen, haben einen HaB auf die Deutschen gehabt, aber sie haben uns miBhandelt
zum Teil. Ich wurde auch vor ein Kriegsgericht gestellt dann. Und das ist der beriihmte
Dunera-Skandal. Und wir wurden auch torpediert und batten Gluck, aber ich erlitt einen
groBen Schock, denn wir konntenja nicht mal ins Wasser, war alles eingezaunt, barbed
wire, am Schiff und uberfiillt. Es waren auch Italiener vor uns wurde torpediert die
"Arandora Star," auch, haben Sie mal gehort?
Hochstadt: Nein.
Roth: Das war auch so ein Schiff mit Emigranten, mit Italienem. Und es waren die
Oberlebenden, die kamen auf unser Schiff. Und ich hatte das Gefiihl, dieses U-Boot ist
noch in der Na.he und wurde nie, es war meine erste groBe Reise, wurde nicht seekrank.
Im Gegenteil, ich holte noch ganze Kubel mit Tee, das ging so und so, und aus Angst oder
vielleicht war das die Energie des Lebens, ich wurde nicht seekrank, trotzdem es so und so
ging. Und wir wurden tats-, und dann, die meisten waren seekrank. Ich wuBte, wenn wir
torpediert werden, muB man ins Wasser springen. Es war Stacheldraht, wir batten auch
deutsche Kriegsgefangene darauf, die waren auch Uberlebende von der "Arandora Star,"
und die batten den barbed wire runtergerissen, waren ins Meer gesprungen. Es fuhr auch
ein Destroyer drei Tage mit, es war sehr kritisch. Und wir wurden torpediert, aber es
klappte nicht ganz. W arum, weiB man noch heute, es gibt ein Buch uber die Dunera. Es
kamen auf [unverstandlich] war ganz schrecklich und ich dachte, es ist eben zu Ende,
kam noch ein Aufprall, wir batten Gluck, good luck. Und so ging die Reise weiter -Uber,
ich glaube auch Manila, ach so, Cape Town, da haben wir zum ersten Mal Lichter
gesehen. Es war j a sonst black out verordnet in England und da, wir konnten nicht
[unverstandlich] . Wir haben gesehen den beriihmten Tafelberg und Lichter zum ersten
Mal. Und dann ging es weiter <lurch den Indischen Ozean nach Australien. Zuerst
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landeten wir, glaube ich, in Perth und dann Melbourne und dann Sydney. Und dort kamen
wir in die Ziige, trains, und kamen nach [unverstandlich] , weiB ich, 15 Stunden Reise,
schon in der Wiiste fast. Und dort erlitt ich Angstzustande, Todesangst, es waren Staub,
Windstiirme wie Schnee, war alles [unverstandlich] , furchtbares Klima. Und es waren ..

Hochstadt: Es war im Winter dann?
Roth: Bitte?
Hochstadt: War das im Winter?
Roth: Der Winter ist Sommer dort.
Hochstadt: So, in welchem Monat war das als Sie ankamen?
Roth: Ich kann's nicht genau sagen. 2
Hochstadt: Ungefiihr?
Roth: Das war '41. Nein, es war nicht Sommer, in Winter, wenn bier Winter ist, ist dort
Sommer in Australien. J edenfalls war das Klima, es war sehr schlimm.

Hochstadt: Das war '41 dann?
Roth: Ja, j a.
Hochstadt: Sie batten dann schon zwei J ahre, sie waren schon zwei J ahre in England
intemiert?

Roth: Nein, nein. Es waren einige Lager, einige, halbes Jahr, wir kamen von Lager zu
Lager, das letzte Lager war Isle of Man, und von dort kamen wir nach Liverpool. Und
schon wie wir das Schiffbetraten, wurden wir ausgeraubt, alles weg. Da war ein Visa,
jemand hat Affidavit und Visa fiir Amerika, der ist ins Wasser gesprungen, weil das wurde
ihm weggenommen auch.

Hochstadt: Von wem?
Roth: Von den Englandem.
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Jlochstadt: Von den Behorden?
Roth: Nein, nicht Behorden, <las waren Soldaten.
Jiochstadt: Aha.
Roth: Die bewachten <las Schiff oder bewachten uns ...
Jlochstadt: Die haben alles ...
Roth: ... die dachtenja auch, wir sind Nazis. Es war ja keine richtige Ordnung zu der
Zeit in, und auch in Australien dachten die Behorden, es kommen deutsche
Kriegsgefangene oder Nazis. Es, sie schickten uns den Schweizer Konsul zur Vertretung,
wir haben <las abgelehnt. Und erst spater kam dann ein Rabbiner, die Behorden haben
dann gesehen, wer wir sind in Wirklichkeit und da waren viele Erleichterungen, es war ein
schones Lagerleben, FuBball und so, aber wir waren im Lager. Und <las war sehr
deprimierend, weil wir <loch Freunde Englands waren. Also es war alles nicht so leicht,
wir kamen aus dem Wiistenlager, wir haben geschrieben und made an appeal in ein viel
besseres Klima in der Nahe von Melbourne, Tatura, mit Waldern und schonem Klima.
Und trotzdem der Gedanke als Freunde eingesperrt zu sein war depressing. Und es waren
fiinf Leute, es waren noch vier Freunde von mir, so sie wurden Freunde, die Verwandte in
Shanghai hatten und auf Grund dieser V erwandten konnten wir als Erste ausreisen.
Hochstadt: Als Erste von dieser Gruppe?
Roth: Na, die anderen blieben noch, manche gingen zum Pioneer Corps, viele blieben in
Australien, aber spater, Jahre spater. Und wir waren die Ersten, es war eine Gruppe von
fiinf, die, weil wir V erwandte, <lurch <las Australian Jewish Welfare Committee, die haben
das arrangiert, daB wir freikommen. Und wir wurden eingeklei-, wir kamen von
Melbourne nach und dort hat sich <las Committee sehr bemiiht um uns, Jewish Welfare
Committee, Australian Jewish Welfare Committee, glaube ich. Und haben die
Schiffskarten alles besorgt, wir hattenja nichts. Dann, die Englander sind sehr fair,
manche Leute haben Koffer alles mitgenommen und wurden ausgeraubt von den Soldaten.
Und da schickte England trotz Krieg Maj or Leyton we gen <las zu klaren, wieder
gutzumachen. Mir wurde mit Gewalt ein Ring, ein Bar-Mizwa Ring abgerissen ...
Hochstadt: Das war schon in Liverpool, <las?
Roth: Ja, ja, also am Schiff, in Liverpool gingen wir aufs Schiffund schon auf dem Weg
zum Schiffwurden zum Teil die Leute ausgeraubt und wir wuBten, <las ist eine schlimme
Sache. Und dann am Schiffwaren bei Nacht auch Aktionen, wo Sachen genommen
wurden. Ich habe so geschlafen am Boden, Leute haben am Tisch geschlafen, in
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Bangematten, ich am Boden, nicht nur ich, Viele. Und bei Nacht kamen die Gangster und
sie sahen den Ring und es war sehr schwer abzuziehen. Ich wurde in dem Buch sogar
erwahnt, der Dunera scandal. Und es war Salzwasser, das ging nicht gut. Jedenfalls sie
haben den Ring genommen und ich bekam eine Art Wieder-, als Major Leyton kam nach
Australien bekamen die Leute, konnten angeben, was sie verloren haben. Und ich habe
das angegeben, glaube ich hatte auch zwei Pfund oder drei Pfund, haben sie auch
weggenommen, das bekam ich zuriick, trotz Krieg. Und England, das war ja schwierig,
haben sie, wollten sie gutmachen. Denn unsere Rechtsanwalte, der Fall wurde im House
of Commons sehr oft erwahnt, weil unsere Anwalte haben an Member of Parliaments
geschrieben und das war ein Skandal auch in England, aber sie wollten das gutmachen und
trotz Krieg und Gefahr haben sie Major Leyton geschickt und der hat gutgemacht, was
geraubt worden ist, nicht. Der ganze, die ganze Intemierung war "a regrettable mistake,"
wie Churchill nachher sagte, aber das war zu spat, denn es waren groBe Wissenschaftler,
Techniker unter unsem Leuten, die dann Erfindungen gemacht haben, die von gr6Bter
Bedeutung fiir den Krieg waren, eine Waffe gegen die U-Boote. Das waren Emigranten,
Techniker und Ingenieure, die kolossal beigetragen haben zum Sieg, denn U-Boote waren
dann erledigt, die Deutschen konnten nichts mehr machen. Und die waren sehr gefiihrlich
fiir den Kriegsausgang, die deutschen U-Boote und die Torpedierungen, nicht. Und die
wurden schachmatt gesetzt, konnten nichts mehr machen. Und Schiffe fuhren auch nach
Amerika, ich weiB nicht, wie das heiBt, 5, 6 Schiffe zusammen. Und die U-Boote wurden
dann zum SchluB ausgeschaltet, war keine Gefahr mehr. Und das waren meistens
Emigranten. Dafiir sagte Churchill, "regrettable mistake." Also das war die Sache.

Hochstadt: Konnten Sie mir sagen, wieviele Leute auf diesem Schiff waren?
Roth: Zu viele, iiberfiillt. Vielleicht, es waren auch orthodoxe Juden, ich glaube, gegen
2000 vielleicht.
Hochstadt: Und viele waren von diesem Kindertransport ... ?
Roth: Auch, Erwachsene und vom Kindertransport, alles.
Hochstadt: Und Sie waren zu dieser Zeit 19, 20?
Roth: Na, 17.
Hochstadt: 17.
Roth: 18.
llochstadt: Und Sie waren ganz, Sie waren allein von Ihrer Familie? Ihre Familie war
dann ... ?

►
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Roth: Meine Eltem hatten die Moglichkeit nach Shanghai zu gehen. Mein Yater war
eben intemiert in Dachau, haben Sie gehort von Dachau? Nach der Kristallnacht wurden
alle Juden intemiert. Und auf Grund, meine Mutter hat alles gemacht, war sehr schwierig
und meine Mutter besorgte Schiffskarten nach Shanghai, so konnte mein Yater raus. Und
die gingen nach Shanghai, aber wir waren in England. Ich war allein, aber hatte sehr gute
Freunde in England, sehr, sehr gute, die ich, mit denen ich in Kontakt bis zu ihrem Tod
war. Rabe wunderbare englische Leute. Und mit dem Sohn dieser Leute bin ich noch
heute, ein beriihmter Komponist, bin ich noch heute in Y erbindung, Leonard Salzedo.
Und das ist die Art eben wie ich nach Shanghai kam.
Hochstadt: In welchem Monat kamen Sie?
Roth: Naja, war alles sehr bald. Bitte?
Hochstadt: In welchem Monat kamen Sie an in Shanghai? Das war '41.
Roth: Pearl Harbor war im Dezember '41. Ich glaube, ich kam September an. Und, na
ja, da war es ja noch frei.
Hochstadt: Ihre Eltem erwarteten Sie?
Roth: Ja, ja. Ja, ja, ich kam zu meinen Eltem. Die haben nie im Heim gewohnt. Mein
Yater konnte mieten ein Haus, das wird vermietet, es gehorte mal einem Chinesen. Und
wir batten ein kleines, spater ein kleines Cafehaus, also es war nicht so, wie sie schildem
Lager, man kann da einen falschen Eindruck bekommen, wollte ich nur sagen. Ins Lager
kamen die Amerikaner und Englander, das stimmt. Und die Deutschen wollten auch dann
spater, die Japaner sollen uns auch umbringen und so, die machten aber nur ein Ghetto.
Also der Teil, wo die meisten wohnten, war das Ghetto Hongkew, aber es gab immer
Passe. Leute batten ihre Geschafte drauBen in der City. Und da gab es eine Behorde, die
teilte Passe aus, nicht. Also kann man nicht mit Deutschland vergleichen, keineswegs,
das. Ich meine, die Japaner, diese Kriegerkaste war sehr brutal, das stimmt. Aber die
japanischen Menschen als solche sind sehr hoflich, sehr gastfreundlich, wie die Chinesen.
Und das war noch eine gute Losung um Deutschland den Mund zu stopfen. Ich glaube,
das steht all es in meinem Portrait, glaube ich, j a. Haben Sie dies es Ghetto geschaffen,
Ghetto, es war, wir batten FuBball, wir batten Theater, es war ja ein Stadtteil.
Hochstadt: Ja.
Roth: Und man bekam Passe, wenn man raus muBte. Aber es muBten richtige Griinde
sein. Und der Mann, der Japaner, der die Passe gab, hat manchmal geohrfeigt und war ein
biBchen verriickt. Er wurde dann auch vor ein Kriegsgericht, er hat niemanden
umgebracht, aber er hat sehr groBe, wie sagt man, Schikane, wie sagen Sie da auf
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Englisch? Schikanen. lacht] Also er machte schwer <las Leben, hat manchmal geohrfeigt
und so. Und der wurde nach dem Krieg von Emigranten verpriigelt und ich glaube, die
Amerikaner haben ihn auch wohl bestraft dann. Aber immerhin, es war, man konnte leben
und schwierig waren, sagen wir, <las werden Ihnen alle erzahlt haben, die klimatischen
Bedingungen und die hygienischen. [Unverstandlich] und die Arzte wuBten iiber
Tropenkrankheiten nicht viel, man wuBte damals, ich hatte ja auch Flecktyphus, hatte nur
Gluck, daB ich mit dem Leben davonkam, andere sind gestorben daran. Und gegen Ende
des K.riegs, gegen '45, sind manche nur noch in Rote-Kreuz-Anziige gegangen. Es war
ein groBes Problem. Und der Kitchen-Fonds, <las war eine Hilfe der russischen Juden, die
waren zum Teil sehr reich, und sephardische Juden. Sie haben geholfen, weil es war ja
keine Hilfe von Amerika moglich we gen des Krieges, nicht. N ach '45 war es anders, aber
sagen wir, von Beginn des Krieges, von Pearl Harbor war ja keine Beziehung zwischen
Japan und Amerika. Da wurde, waren die Jahre sehr, sehr schwierig, aber immerhin
besser als Auschwitz.
Hochstadt: Als Sie ankamen, konnten Sie ein biBchen sagen iiber Ihre ersten paar

Monate in Shanghai mit Ihrer Familie?
Roth: Ja. Es ging uns relativ, verglichen mit anderen. Schauen Sie, die Halfte dieses

Zimmers, gab es W ohnungen, haben drei Leute gewohnt, aber besser als Auschwitz und
die Vemichtungslager, verstehen Sie? Die Lebensbedingungen waren schwer. Und wir
hatten eine relativ gute W ohnung, wir waren nicht im Heim. Als die Eltem ankamen,
waren sie im Heim, was sie camp nennen. Es war zunachst einmal, daB sie untergebracht
wurden. Und Sie sagen ja selbst, daB ein part Ihrer Eltem oder Verwandten, sie schreiben
nichts vom camp, sondem von apartment.
Hochstadt: Ja, meine GroBeltem hatten eine W ohnung.
Roth: Naja, sehen Sie, also nicht Lager. Viele hatten Wohnungen, aber <las Gros war

sehr arm, ohne Geld, und die waren in Heimen. Das kann man nicht als camp bezeichnen.
Und als, <las ist mir aufgefallen, da tun Sie biBchen unrecht. Sie sagen ja selbst, die
GroBeltem haben ein apartment gehabt. Und wir haben auch unsere Wohnung gehabt.
Am Anfang waren die Eltem auch im Heim und Viele blieben im Heim. Und dann fur die
ganze arme war dann der Kitchen-Fonds, da sind ...
Hochstadt: Und wo war diese Wohnung von Ihren Eltem?
Roth: In Hongkew.
Hochstadt: In welcher StraBe?
Roth: Wayside Road.
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Jlochstadt: Wayside Road.
Roth: Kennen Sie den Namen?
Jlochstadt: Ja.
Roth: Ja.
Hochstadt: Und Sie kamen dann zu dieser Wohnung?
Roth: Ja, ja. Da waren die Eltem schon in der Wohnung, Wayside Road. Ach, das ist oft

erwahnt worden, ja, 125 sogar, ich weiB es noch genau. Chusan Road ist Ihnen auch
bekannt?
Hochstadt: Ja.
Roth: Ja, ja. Und ...
Hochstadt: Konnten Ihre Eltem dann arbeiten da?
Roth: Tja. Es war alles sehr schwierig. Und wir hatten so ein, wahrend des Krieges, ein

Zimmer, das war Cafehaus, aber die Leute haben nur Tee getrunken, hattenja kein Geld
fiir Kaffee. Also mit Ach und Krach, es ist so, wir konnten 200 englische Pfund retten
<lurch einen christlichen Nazi, ein Geschaftsfreund in Osterreich. Und dieses Geld ging
nach England und von England nach Shanghai, das war ja noch Friedenszeit, so daB wir
uns mieten konnten ein Haus und vermieteten die Wohnungen. Und spater nach '45, da
war ein Garten, Garten Cafe, das ging dann gut, da konnten wir etwas ersparen fiir die
Zukunft. Wir haben selbst das Betrie-, aber das war nach '45. Die schwersten Jahre
waren also von Pearl Harbor bis Ende des Krieges.
Hochstadt: Konnten Sie beschreiben, wie das Geld aus Osterreich nach England kam,

wie haben diese, wie hat dieser Mann ... ?
Roth: Dirty tricks, also da waren Leute, die haben verdient dabei, fiir die Uberweisung.

Die hatten vielleicht ein Konto in England, das weiB ich nicht genau. Wir hatten, die erste
Uberweisung kam nicht an, ist genommen worden. Und da war eben <lurch diesen
Geschaftsfreund, <lurch diesen christlichen, der sehr ein bekannter Mann, der so gar Nazi
war. Aber jeder Nazi war nicht Antisemit. Durch den, der konnte, man hat uns alles
genommen, aber <lurch die Bucher, er hat uns geholfen. Und so gingen 200 Pfund nach
England. Da gab es Leute, die haben sich damit befaBt und verdient. Und von England
WUrde es nach Shanghai i.iberwiesen, nicht. Und das sonst sind sie nur mit dem Koffer
auch angekommen, weil das Umzugsgut ging bis Triest und dann zuri.ick.
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Jiochstadt: Aha.
Roth: Sie kamen nur mit Koffer.
Jiochstadt: Die Umzugsgut von Ihren Eltem.
Roth: Weg.
Hochstadt: Weg.
Roth: Alles weg.
Hochstadt: Was haben Ihre Eltem ... ?
Roth: Wir batten ein Haus, wir waren ziemlich wohlhabend in Osterreich, wurde alles

genommen.
Hochstadt: Was hat Ihr Vater gemacht in Graz?
Roth: Wir batten Erzeugung von Spirituosen, Likore, Schnaps haben sie, en detail und en
gros. Er hat sich sehr emporgearbeitet aus kleinen V erhaltnissen. Das Haus muBten wir
billig verkaufen, ging flir Reichsfluchtsteuer auf. In Deutschland war auch
Reichsfluchtsteuer, ein kleiner Betrag, <las andere konnten die deutschen Juden
rausnehmen und haben Industrien gegriindet in Eng-, aber es war ein kleiner Teil, der war
klug, von reichen, deutschen Juden, die konnten fast, ganz legal raus, hinterlieBen etwas
Geld, die sogenannte Reichsfluchtsteuer. Aber in Osterreich war <las nur ein Name,
Reichsflucht, sie haben alles genommen, verstehen Sie?
Hochstadt: Ja.
Roth: Wir batten alles verloren eigentlich. Und da war kein Gesetz mehr fiir Juden in

Osterreich. Vielleicht haben Ihnen <las die Anderen auch erzahlt? Ja. Also da war es in
Deutschland besser, wennjemand in Deutschland klug war, hatte er gehen konnen bis '37.
Da war der Kulturbund und es war noch groBes judisches Leben in Deutschland, aber die
wohnten oft seit Generationen in, konnten sich nicht vorstellen, daB so etwas passiert.
Und in Osterreich war tabula rasa, aus.
Hochstadt: Sie gingen ziemlich schnell, Sie gingen aus Osterreich ziemlich schnell nach

dem AnschluB.
Roth: Ja.

p
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Hochstadt: Wer hat <las ausgedacht, war <las ein, <las war sehr klug von Ihren Eltem
oder?
Roth: Ich hatte eine Kusine, die war Arztin, ist als domestic servant nach England
gekommen, so als Arztin konnte sie nicht, aber domestic visa, so etwas. Und die ging,
hatte Kontakt mit einem Komitee, wie ich schon sagte, von den Quaker, Movement for the
Care of Children hieB <las, von Quakers, haben Sie schon gehort mal. Und dadurch
kamen meine Eltem, also es war der reine Kindertransport, und dadurch kamen wir nach
England, nicht. Meine Schwester hatte Gluck, kam zu sehr reichen Leuten, die kein Geld
nahmen und die war wie ein Teil der Familie, wie ein eigenes Kind. Ich hatte, dann waren
Leute, die haben sich gemeldet, wir nehmen Kinder, aber sie wollten Geld etwas haben,
kostet j a Geld, waren arme Leute, und da war ich sehr primitiv untergebracht. Sie
bekamen pro W oche so und so viel, aber meine Schwester hatte reiche Leute, die haben
sie wie ihr eigenes Kind gehalten. Und sie wohnte bei diesen Leuten bis sie heiratete. Sie
wollten sie nicht gehen lassen. Und sie hatte dann einen sehr guten, natiirlich sehr tiichtig,
sie hatte dann einen leitenden Job bei "Wall Street Journal." Sie hat das aufgebaut in
London. Und sie war dort Chef praktisch. Und sie hat dann, sie hat dort 30 Jahre
gearbeitet und wollte aufhoren, da hat sie paar Jahre selbstandig gearbeitet "Wall Street
Journal." Und ihr geht es, ist es sehr gut gegangen immer. Und jetzt arbeitet sie in einer
social work, sie braucht nicht verdienen, hat genug. Und fur die Lodge, haben sie eine
Lodge gehabt, arbeitet sie auch, sie ist dort Mitglied und treasurer und so weiter. Und da
ist sehr viel, also, das war ein sehr guter Job, sie sollte sogar in Headquarters nach
Amerika kommen, weil sie sehr tiichtig ist, nicht. Und sie war, hat <las aufgebaut und das
ist sehr gut gegangen. Ah, Sie kennen "Wall Street Journal," nicht?
Hochstadt: Ja.
Roth: Mit den ads, advertisement, also das war das Hauptgeschaft von ihr.
Hochstadt: Wie heiBt Ihre Schwester?
Roth: Ema.
Hochstadt: Ema.
Roth: Ema Angus heiBt sie jetzt, sie hieB friiher auch Ema Roth. Und hat auch einen
Arzt geheiratet, Angus, der war friiherer Ungar, Angus, Angus.
Hochstadt: Ihre Eltem hatten ein kleines Cafe ...
Roth: Ja, ja.
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gochstadt: ... oder Teeraum, hatten das ...
Roth: Wahrend des Krieges war ein Tearoom nur.
gochstadt: Ja. Hat das einen Namen? Wie?
Roth: Es hieB, glaube ich, Cafe Garden.
Hochstadt: Cafe Garden ..
Roth: Ja, war es dann nach dem Krieg sehr gut besucht, weil es Garten Cafe dann war.
Und mein V ater hat das sehr, wir haben selbst gearbeitet. Wir hatten eine Chinese zum
Abwaschen, wie hieBen die? Amma. Und die waren auch sehr nett, haben ein biBchen,
aber sonst haben wir allein, ich war Kellner. Und wir haben sehr tiichtig und fleiBig
gearbeitet. Und es war sehr heiB in Shanghai, die Leute haben viel getrunken. Und wir
haben sehr gute Sachen gemacht, Kaffee und Coca-Cola, besonders Getranke gingen sehr
gut, nicht. Und kamen immer mehr Leute, wir konnten das fast gar nicht mehr. Es war
wie ein Familienbetrieb, wir haben die Gaste sehr personlich behandelt und das hat sich
rumgesprochen. Also das ist Verdienst meines Vaters. Und ich habe, das chinesische
Geld wurde immer wertloser, ich hatte jeden Tag etwa 20 US-Dollar gekauft.
Hochstadt: Yorn chinesischen Geld?
Roth: Black market.
Hochstadt: Aha.
Roth: Ja. Denn das chinesische Geld wurde immer weniger und weniger, Papier, paper.
Und dieses Geld, am Ende, es war '48 oder wann, haben wir doch paar tausend Dollar
gehabt, die haben wir nach Amerika uberwiesen. Dort ist ein V erwandter von uns, ein
Orthopade, ein sehr beruhmter, der das aufgehoben hat fiir uns. Und das wurde dann, wir
gingen ja nach England und konnten auf Grund dieser Gelder, die wir dann hatten, ist ja
nicht viel, 3000 Dollar, aber der Dollar war mal sehr stark, konnten wir ein Haus kaufen,
auf Anzahlung, Abzahlung und vermieten, so daB die Abzahlung gedeckt war, verstehen
Sie?
Hochstadt: Wo haben Sie dieses Haus gekauft, in England?
Roth: In England.
Hochstadt: In England.
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Roth: Ja.
Jiochstadt: Also nach der Shanghaizeit.
Roth: Ja, ja. Denn wir sind ja, die Eltem haben ein festes Visum, also <lurch den Joint, 25
oder 20 Visa Eltem zu Kindem. Und meine Schwester war j a dort und war naturalized
und sie hat auch garantiert die Ruckzahlung und so. Haben wir <las gekauft und vermietet
oben. Wir haben second hand furniture gekauft, sehr gut gemacht, und haben immer
vermietet oben. Und dadurch konnten wir die Ruckzahlung, denn 3000 Dollar war nur
Anzahlung, advance payment. Also <las ist die Geschichte. Und Shanghai, wie gesagt,
zwischen Pearl Harbor und Ende Krieg war sehr schwer.
Hochstadt: Ja, uber diese Zeit wurde ich gem Naheres wissen, weil ...
Roth: Ja, ich erzahl da auch in der biography.
Hochstadt: Was Sie, haben Sie auch in dieser Zeit wahrend des Krieges fur Ihre Eltem
gearbeitet?
Roth: Ja und nein. Ich habe begonnen biBchen Englischunterricht zu geben.
Hochstadt: Zu geben, aha.
Roth: Und dann, so komisch es klingt, habe ich etwas verdient <lurch FuBballspielen.
Und es war schwer, wir waren froh, wir haben zu Essen gehabt. Ach so, dann hatte ich,
<las war eine Privatschule, da hatte ich auch etwas verdient, auch fur Englischunterricht
und Deu-, noch etwas anderes. Und dann war eine Business School, da habe ich sogar
English, also Gregg shorthand unterrichtet.
Hochstadt: Das war von Herr Deman die Schule?
Roth: Richtig, Professor Deman.
Hochstadt: Und Sie haben fur ihn gearbeitet?
Roth: Naja, ich war, ich habe unterrichtet. Ach, haben Sie gehort von Professor?
Hochstadt: Ja.
Roth: Das war eine Sache, Business School, aber es war noch eine Privatschule
Freisitzer, haben Sie gehort von?
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Jlochstadt: Freysinger?
Roth: Oder Frei-, wissen Sie, ich habe alles aufgehoben, aber es liegt bei Freunden in
Baden-Baden. Auch das Tonband, wo ich Interview hatte, das ist alles, eine Art Archiv in
Baden-Baden bei guten Freunden. Und da ist auch ein Zeugnis von Joint fiber meine
Arbeit in Migration Department, aber das war nach '45, bitte. Und da hat der Joint viel
geholfen nallirlich. Und die Leute, die kein Geld batten nach Amerika, hat auch der Joint
gezahlt die Reise, also die hab~n sehr viel getan. Aber nach dem Krieg nallirlich, nach
,45. Und da habe ich, wahrend des Krieges war da diese Freisitzer-Schule, da hatte ich
auch ein Zeugnis, aber das war eine Privatschule, nichts besonderes, aber ich habe etwas
verdient auch. Und dann war diese Deman-Schule, ich konnte recht gut Gregg shorthand,
haben Sie davon gehort mal? Und ...
Hochstadt: Bei der Freysinger-Schule, die Schuler waren Kinder?
Roth: Ja, ja.
Hochstadt: Und bei Deman?
Roth: Waren auch Jugendliche hauptsachlich, also nicht Kinder, aber Jugendliche, die ein
biBchen business training haben wollten. Es ist alles unbedeutend eigentlich, aber um
etwas. Ach so. Ach, das war nach '45, nein.
Hochstadt: Und dann, wie haben Sie Geld durch FuBball?
Roth: Bitte?
Hochstadt: Wie haben Sie Geld durch FuBball verdient?
Roth: Naja. Ich habe am Anfang eigentlich gar nichts verdient durch FuBball, FuBball
war Freude filr mich, seit Kindheit. Aber ich habe, da war eine Bekannte von mir, eine
Arztin, der ging es sehr schlecht. Und die Fuhrer der FuBballvereine, das waren Leute mit
Geld. Und da habe ich gesagt, ich mochte in der Woche oder im Monat soundsoviel, nicht
fiir mich, sondem filr diese Frau. Und ich habe es bekommen. Aber zum SchluB, spater,
ich habe gesehen, andere kriegen bezahlt, aber es waren vielleicht Arme, ich habe kein
Geld, verglichen mit Anderen ging es mir gut. Aber zum SchluB kam ein V ertreter eines
anderen V ereins und sagte, "Herr Roth, kommen Sie zu uns, Sie kriegen soundsoviel
Ablose." Habe ich mit meiner Mutter gesprochen, "Soll ich das tun?" Meine, ich habe,
sagt sie, "Nallirlich, andere kriegenja auch, die gut spielen." Und so bin ich gewechselt
und dann hat das meinem V erein Leid getan und wollten mich zurilck haben, so daB ich
dieses Geld behalten habe. Also, das kann man nicht sagen, verdienen, <las.

I
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Jlochstadt: Welcher Verein war, wie hieBen diese Vereine?
Roth: Zuerst hieB er Filco, das war eine Firma und dann Hakoa. Ja.
Jlochstadt: Und die warenjildischen Vereine?
Roth: Ja, ja. Ja, ja ...
Jiochstadt: Hakoa sicher.
Roth: Alles im [unverstandlich] . Und dann gab es die International League, wo

franzosische Clubs und russische, englische, aber die Englander durften j a dann wahrend
des Krieges nicht mehr spielen, war die intemationale Liga. Und die besten Spieler der
judischen Liga wurden dann fiir die national, das war der JRC, the Jewish Recreation
Club, aber das ist nicht so wichtig, glaube ich.
Hochstadt: Und habe Sie auch dafiir gespielt?
Roth: Auch, ja, ja.
Hochstadt: Sie waren unter den besten Spielem?
Roth: War ich auch unter den Ausgewahlten auch, die besten von den Vereinen wurden

zusammengenommen fiir die Shanghai League.
Hochstadt: Aha.
Roth: Fur die richtige. Ja, ich war auch dabei, ja, ja. Ach so, da, das war aber, glaube
ich, nach dem Krieg? Ach nein, das war wahrend des Krieges. Da waren eben auch
reiche Leute, wir wurden professionals mit Bezahlung sogar, aber, na gut, es war auch
etwas, weil Sie fragen, wie ich gelebt habe.
Hochstadt: Ja, das ist mir wichtig. Wer waren die Anderen? Ich habe ilber Leo Meyer

gehort.
Roth: Das war der Beste.
Hochstadt: Der warder Beste?
Roth: Der war im, da spielte einmal Shanghai - Hongkong, da wurde er in das

Shanghaiteam gewahlt. Leo Meyer, ja, der war sehr, sehr gut.
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Jlochstadt: Und wer waren andere sehr gute Spieler?
Roth: Waren einige sehr gute, na, ich kann mich nicht, Rudi Winter, war ein
Tschechoslowake, war ein guter Techniker. Klaus Schnell, Leo Meyer. Es war, ich kann
nuch nicht an alle, es ist j a fast 50 Jahre zuriick.
Jiochstadt: Ja, weiB ich, weiB ich.
Roth: Aber Leo Meyer ist rnir ein Begriff.
Hochstadt: Und in welcher Position spielten Sie?
Roth: Verbindungsstiirmer. Heute hat man da, friiher hat man mitfive, fl.inf Angreifer
gespielt, heute heiBt <las Mittelfeld, also hat sich auch da viel geandert. Ich habe damals
Verbindungsstiirmer, also Angreifer, Verbindungsstiirmer, <las kennt man heute gar nicht.
Hat sich da auch im FuBball viel geandert.
Hochstadt: Und wie waren die Spielverhaltnisse, <las Feld?
Roth: Na, wir hatten unsem, wir hatten unsem Sportklub, unser FuBballfeld. Ja, ja, in
Hongkew.
Hochstadt: Wo war <las Feld?
Roth: Na, in Hongkew.
Hochstadt: Ich meine ...
Roth: Bei der Chaoufoong, auch anschlieBend an ein Heim, Chaoufoongheim, haben Sie
den Namen Chaoufoong, gleich in der Nahe war <las FuBballfeld. N atiirlich nicht so wie
heute Olympiastadion lacht] , war alles einfach, aber immerhin.
Hochstadt: Und wieviele Leute kamen zum beobachten?
Roth: Zuschauer, ja, ja, <las war sehr attraktiv, manchmal am Sonntag hatten wir gegen
2000.
Hochstadt: 2000, muBten die bezahlen oder war <las ... ?
Roth: Ja, ja, natiirlich. Es war richtiger FuBballbetrieb, nicht. Und ich spielte, ich war
nie ein Kampfer, aber mehr technisch gut, nicht. Ja. Wurde <las erwahnt mal, mein
Name? Nie, beim FuBball. Leo Meyer nur?
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aochstadt: Ich weiB nicht, vielleicht war Ihr Name ...
}loth: I made a name for myself.
aochstadt: Ich muB dann weiter gucken ...
}loth: 1st unwichtig, aber.
Jlochstadt: Nein, ist mir wichtig, aber ich muB dann weiter gucken.
Roth: Naja.
Jlochstadt: So <las war, FuBball war eine Freude. Haben Sie auch trainiert oder wieviel,
wie oft pro W oche haben Sie trainiert?
Roth: Samstag meistens, Sonntag, und einmal in der Woche Training, nicht. Ja. Ach,
und dann verdiente ich noch etwas, aber sehr wenig, am Freitag Abend war Sitzung,
session, meeting, wurde alles besprochen und ich warder what do you call it,
Protokollfiihrer, what you say in English?
Hochstadt: Secretary wil.rden wir sagen.
Roth: Secretary, da habe ich auch eine Kleinigkeit bekommen.
Hochstadt: W elche ... ?
Roth: Fiir Hakoa.
Hochstadt: Ah, flir Hakoa, "Sitzung fiir den Sportklub ... "
Roth: Da hatten wir Freitag abend schon Sitzung, Besprechung, was man machen kann.
Ach so, bei uns spielte auch Leo Meyer zeitweise, er bekam viel Geld. Da war der Sinai,
der ein sehr reicher Mann war, mit Stoffen. Und der kam zu uns, wurde Prasident und Leo
Meyer war friiher bei einem anderen Verein, aber er kaufte ihn, so daB wir, unser Verein
war sehr stark in der ...
Hochstadt: Das ist immer noch wahrend des Krieges?
Roth: Ja, ja, ja.
Hochstadt: Niemand hat mir iiber Geld und FuBball gesprochen.
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}loth: Das ist zum ersten Mal. [lacht]
Jlochstadt: Ja, <las ist zum ersten, ich habe viel iiber FuBball gehort, aber niemand hat

erwahnt, daB es ...
Roth: Na, nichtjeder, nichtjeder, aber, sagen wir, die besonders gut waren und der
Verein wollte sie, die wurden bezahlt, ich nahm kein Geld, nur zum SchluB, weil ich war
dem Verein treu, ich war loyal. Denn die Leiter, bevor der ganz reiche Mann, der Verein
hieB Filco, so hieBen die Besitzer dieses Geschaftes, und die fiihrten den V erein und dann
kam Sinai um zu starken, geldlich, der war sehr reich. Und da kaufte er Leo Meyer, mit
dem spielte ich ja zusammen, nicht. Und andere gute Spieler, fast alle Vereine hatten in
der Fiihrung reiche Leute.
Hochstadt: Emigranten auch?
Roth: Ja.
Hochstadt: Filco war ein Emigrant?
Roth: Ja, ja, Inslicht und, es waren zwei Leute, die fiihrten dieses gutgehende Geschaft,

und der eine Fuhrer wohnte in unserm Haus sogar.
Hochstadt: Aha, und was fiir ein Geschaft hatten sie?
Roth: Ja, Wasche und Kleider und Jersey und solche Sachen, <las ging ganz gut. Also die

wohnten nicht im Heim. Der eine hieB Inslicht und der andere, mit dem stand ich sehr gut
und die waren sehr betroffen, ich war jajahrelang beim Verein, als ich dann wegging,
waren sie be-, und kauften zuriick. Das war vielleicht 30.000 Shanghai-Dollars, ich weiB
nicht, wieviel <las in Dollar war, aber immerhin, es war schon ein Betrag. Und die Mutter
sagt, "Sei <loch nicht dumm, schau die kriegen seit Jahren die guten Spieler, gell." Ich
wollte nicht, weil es, wie gesagt, mir besser ging als anderen, da wollte ich nicht.
Hochstadt: Wegen dem Teeraum Ihrer Eltem.
Roth: Na ja, es war auch nicht viel. Wir verdienten erst, als das Cafe erst nach '45 richtig

ging mit dem Garten, wo man im Freien saB. Und da ging es los, da waren, deutsche
Emigranten trafen sich manchmal, also die friiher Kommunisten waren, trafen sich einmal
in der Woche und haben Tee getrunken, haben wir serviert. Es war ein Zimmer, es war
kein richtiges Cafehaus, richtig war es dann nach '45, wo wir den Garten hatten, nicht.
llochstadt: Konnten Sie mehr iiber diese ehemaligen Kommunisten sagen, die trafen sich

auch in diesem Teeraum?
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Roth: Die haben sogar abgeleugnet, abgelehnt den deutschen PaB, man wollte ihnen,
haben sie nicht genommen. Und einer war Ingenieur, vergess jetzt den Namen, der hat
50 gar die PrachtstraBe mit aufgebaut in Ost-Berlin.
Jiochstadt: Das ist Paulick.
Roth: Bitte?
Jiochstadt: Paulick.
Roth: Paulick, sehr gut. 1st erstaunlich, was Sie ...
Hochstadt: Ich habe viel gehort, aber dann Sie sagen ...
Roth: Paulick, richtig, die trafen sich bei uns.
Hochstadt: W er sonst mit?
Roth: Na, ich kenn nicht alle.
Hochstadt: Aber kennen Sie einige N amen?
Roth: Paulick.
Hochstadt: Paulick und?
Roth: Die anderen kenne ich nicht.
Hochstadt: Aha. Nobels, es gab eine ...
Roth: Wie heiBt er?
Hochstadt: Nobel, ein Ehepaar Nobel. 3
Roth: Na, ich entsinne mich nicht, es waren, glaube ich, all es Kommunisten, die

Deutschland verlassen batten.
Hochstadt: Und die trafen sich?

3

Siehe Interview mit Eugenia und Gunter Nobel, Shanghai Jewish Community Oral
History Project, Berlin, 17. Januar und 18. Februar 1995.
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}loth: Und die dachten auch, es wird ein neues, demokratisches Deutschland sein.
Beriihmte Leute gingen von Amerika zuriick in die DDR, weil sie dachten, <las wird <las
wirklich freie, und waren dann enttauscht.
IIochstadt: Ja, sicherlich.
Roth: Schriftsteller und so weiter gingen zuriick in die DDR, weil sie dachten, wir bauen
ein neues Deutschland auf, aber sie wurden dann enttauscht. Und Paulick selbst hat auch
80 gedacht und der Konsul wollte ihm einen PaB geben, "Nein, ich nehme keinen
deutschen PaB," der Nazi-Konsul in Shanghai. Und <las tollste ist, die Deutschen wurden
dann vom Konsulat vor ein Kriegsgericht gestellt, die wolltenja auch, daB wir vemichtet
werden, und nahmen sich zwei Anwalte, Emigranten, deutsche Juden. Und die haben <las
aber ganz, zuriick [unverstandlich] , war ein groBer Protest, sie wurden bedroht. Die
hatten viel Dollars verdient fiir die Verteidigung, aber haben <las zuriick [unverstandlich] ,
einen kannte ich sogar sehr gut.
Hochstadt: Wie heist er, wie hieB er?
Roth: Mit P fiingt der Nach-, Pressburger.
Hochstadt: Pressburger. Warum haben die, hat Pressburger zum Beispiel, warum wollte
er diese Leute verteidigen?
Roth: Er wollte nicht, die haben ihn gewahlt.
Hochstadt: Aha.
Roth: Die Deutschen, <las ist ja <las Paradox. Und noch ein Anwalt, Emigranten-Anwalt.
Er hat es nicht gewollt, sie haben ihm <las vorgeschlagen, die wollten ihn.
Hochstadt: Aha.
Roth: Und der stand, die standen unter Druck und Drohungen und haben es zuriick. Sie
batten sehr viel Dollars verdient, nicht. Er hat <las abgelehnt, nicht. Es ist denen auch
?icht viel passiert, sie gingen zuriick nach Deutschland. Zurn Tode verurteilt wurden
Japanische Generale dann von amerikanischen Militargerichten. Da war ich bei
Sitzungen. Und <las muB ich den Japanem eben <loch zu Gute bringen, sie haben nicht
abgeleugnet, wie die Deutschen, war Befehlsnotstand, sie haben eingestanden, ohne zu
Murren. Da war ein Ubersetzer, einer von Philippinen, und <las war ein amerikanisches
Kriegsgericht.
llochstadt: Das ist in Shanghai?
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}Iochstadt: Sie haben beigewohnt da?
Roth: Ich war einmalja dabei bei so einer Sitzung, und die waren eisem, die waren nicht
wie die Deutschen, wir. Sie haben namlich sehr viel Greueltaten begangen, sie haben
abgeschossen Flugzeuge, und die Piloten <lurch die StraBen gefilhrt und dann erschossen.
Jedenfalls waren die vorm Kriegsgericht und haben auch nicht geleugnet, "Das war
Notstand, wir muBten." Die.haben eingestanden und wurden auch zum Tode verurteilt,
Einige, nicht.
Hochstadt: Zuriick zu dieser kommunistischen Gruppe. Das war wahrend des Krieges,
.
daB s1e
....?
Roth: Ja,ja, in dem Zimmer haben sie Tee bestellt.
Hochstadt: Und hatten sie versucht, hat diese Gruppe versucht, das zu verheimlichen,
daB sie getroffen haben oder?
Roth: Nein. Nein, gar nicht. Warum verheimlichen?
Hochstadt: Ich weiB nicht, ich frage nur.
Roth: Ich war ja nicht bei den Sitzungen, aber da war keine Geheimnistuerei, nein, nein.
Es war keine groBe Gruppe, vielleicht 10, 12. Ich kann's nicht genau sagen. Wir waren
froh, daB wir Tee etwas servieren konnten.
Hochstadt: Ihre Mutter hat auch in diesem Laden gearbeitet?
Roth: Im Cafehaus dann, schwer. Es war ja sehr primitiv alles. Das waren nicht solche
Kuchen wie hier. Da war noch mit Holzkohle und es gab nicht so fridgidaire oder fridge,
wie sie das, <las war noch mit Eis, mit richtigem Eis wurde Coca-Cola geki.ihlt. Also nicht
so wie jetzt, alles noch primitiv, aber es war gut, muBte gut sein, nicht. Der Yater hat in
der Friih die Eisblocke geholt und das war einfach eine ganz primitive Eiskasten, nicht.
Aber das Geschaft ging gut und wir waren sehr beliebt, Cafe Garden, <las ist vielleicht.
Und wir haben sehr groBen Zuspruch gehabt, fast mehr als wir konnten, denn wir haben es
ja selbst alles gefilhrt. Die Mutter in der Ki.iche und Yater hat dann auch eingerichtet
Friihstiick und der hat das allein gemacht in der Friih. Und das ist auch overboarded,
ausgeufert hat. Und dann hat er begonnen zu Mittag zu kochen, da kamen, kam einer,
"Kann ich essen?" Und da hat er immer mehr, hat er gesagt, ob man kocht filr einen oder
fur zwei. Dann hat er gesagt, ob man kocht filr zwei oder filr drei. Fast Restaurant wurde,
Weil wir haben sehr gut, die Mutter hat gut gekocht und hatten viel Arbeit. Kamen sogar
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Deutsche, also keine Emigranten, und haben bei uns, "Konnten wir nicht es sen?" Also
wir haben, wir waren fleiBig, kann ich schon sagen, nicht.
Dann hatte ich noch eine Einnahme, eine Rieseneinnahme, das war auBerhalb des
Ghettos, ein Inder, der Kube hatte. Und ich ging dorthin, war ein Risiko, denn ich durfte
ja ohne PaB ni_cht das Ghetto verlassen, aber es_ war etwas auBerhalb, und h~be dort
.
vielleicht 5 M1lchflaschen bekommen. Und wir batten Kunden, 4 haben wir verkauft, eme
war fiir uns der Gewinn. Und das war viel in der Kriegszeit, Milch, verstehen Sie?

IIochstadt: Sie kamen aus dem Ghetto ohne PaB?
Roth: Heimlich, das war heimlich.
Hochstadt: Wie haben Sie das gemacht? W o war <las moglich?
Roth: Das war gegen <las Land, da war, <las war frei, wenn man mich erwischt hatte, ware
schlimm gewesen. Aber dort war, es war irgendwie gilnstig, war nicht bewacht und, na
schon, hat niemand Schaden gehabt. Aber wenn ich erwischt worden ware, ware schlimm
gewesen.
Hochstadt: Hatten Sie dann Angst da?
Roth: Bitte?
Hochstadt: Hatten Sie Angst davor oder?
Roth: Ich weiB nicht. Ich war glucklich, daB wir eine Flasche Milch, der Gewinn, nicht.
Und die Leute waren auch glucklich gilnstig Milch zu bekommen. Und der Gewinn war,
wie gesagt, eine Milchflasche, der Wert dieser.
Hochstadt: Wie oft machten Sie dieses Geschaft?
Roth: Ach, ich kann ...
Hochstadt: Machten Sie das jeden Tag oder war das nur?
Roth: Nein, vielleicht einmal in der W oche oder zweimal. Man kann das nicht Geschaft
nennen. Ich hatte immer, wollte ich Gesangsunterricht. Und da war eine sehr beriihmte
Lehrerin und Sangerin, Sabine Rapp, die in Amerika dann gestorben ist. Sabine Rapp war
sehr bekannt.
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Roth: Die waren nicht antisemitisch und Sabine war ...
Jiochstadt: Die Deutschen in Shanghai?
Roth: Bitte?
Jiochstadt: Diese Deutschen in Shanghai?
Roth: Ja, ja, die schon lange dort waren, waren keine, glaube ich, kaum Nazis oder nur
dem N amen nach, da waren V ertreter von Schering, von groBen Firmen, die sch on lange
dort waren. Und diese Sabine Rapp hat dort drauBen auch unterrichtet bei Deutschen und
hat ganz gut verdient dann.
Hochstadt: Musik unterrichtet? Was hat sie unterrichtet?
Roth: Gesang.
Hochstadt: Gesang.
Roth: Gesangstunden. Sie selbst war eine sehr gute Sangerin. Und da ging ich, sie
wohnte aber im Ghetto, sie hatte auch einen PaB, sie konnte raus. Denn die meisten
Schuler waren Deutsche von ihr, nicht Emigranten. Und ich ging zu ihr, ~6nnte ich nicht
auch, hatte ein Interviewtalk, "Ich hatte gem bei Ihnen auch Unterricht genommen, aber
ich muB Ihnen sagen, <las, was die Deutschen, die Reichen, kann ich nicht zahlen. Ich
kann," <las war eine Frechheit von mir, "Ich kann Ihnen aber ein Flasche Milch geben filr
den Unterricht. Und wenn der Krieg mal zu Ende ist, vielleicht ist er nie, aber wenn,
werden wir <las Gartengeschaft haben und da sind Sie immer freier Gast." Und sie ist
darauf eingegangen. Und so war es auch. Sie kam oft um halb 12 bei N acht noch mit
dem Fahrrad, ich habe Bilder sogar, ich weiB nicht, wo. Mit dem Fahrrad kam sie noch
an, wollte noch was trinken, bei Nacht, oder essen, alles bekommen, nicht. Und ich war
sehr gliicklich dariiber, denn eine Milchflasche ist keine Bezahlung. Tja.
Hochstadt: So, wielange haben Sie bei ihr studiert?
~ 0 th:

Bis sie nach Amerika ging, sie unterrichtete, ach so. Sie hoffte bei der Met auch zu
si~gen, sie hatte eine sehr gute Stimme, aber verlor eine Brust und <las ging auf die
~tnnme. Sie war an einem College dann hat sie unterrichtet, Musik und Gesang. Und sie
1st an Krebs dann gestorben auf der anderen Seite und hat ihren Korper der Medical
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School zur Verfiigung gegeben, also sehr idealistisch. Auf dem Gebiet der Liebe hat sie
viel Enttauschungen erlebt, sie hatte einen Freund, den unterrichtete, gesagt, er wird
nachkommen. Aber ihr ging es ganz gut, ein kleines Zimmerchen gehabt, aber immerhin,
sie war auch nicht im Heim. Also es gab da die verschiedensten V arianten und
Moglichkeiten, aber <las ist irrefiihrend, in Lager gesteckt, <las d-Urfen Sie nicht sagen. Das
ware Unrecht dann, nicht.
Hochstadt: Sie haben Ihre Gesangstunden mit ihr?
Roth: Na, ich hatte dann andere Lehrer auch, sieging ja weg, sieging ja nach Amerika.
Es war ein ersch-Uttemder letzter Gottesdienst in der Kadorie-School, haben Sie von der
gehort? Und da war auch ein Raum fiir die liberalen Juden, Gottesdienste, und da hat sie
gesungen und da war ganz voll, ihr zu Ehren kamen noch und noch Leute. Das war der
Abschied. Und, wie gesagt, sie ging eben nach Amerika. Und ich babe sie einmal in
Amerika getroffen, es war, ich babe Verwandte in Amerika und ich ging <loch mit Schiff
nach New York und da hat sie mich abgeholt. Und ich flog dann weiter nach Los Angelos
und San Francisco, aber jedenfalls da haben wir uns wiedergesehen. Aber sie ist dann
gestorben an Krebs, nicht, und ein groBer Idealismus, sie wollte nicht begraben werden,
ihr konnt meinen Karper haben. Und wenn Sie andere fragen, ich glaube, j eder kannte sie,
Sabine Rapp.
Hochstadt: Wie kamen Sie zu den, zu Idee ...
Roth: Zu was?
Hochstadt: Wie kamen Sie zur Idee, daB Sie Gesang lemen wollten?
Roth: Na, ich babe schon begonnen in Osterreich. Ich merkte, ich babe etwas Stimme,
ich gebe Ihnen auch etwas zur Erinnerung, ich babe ja einige Platten gemacht.
Hochstadt: Oh, sehr schon, danke.
Roth: Undjetzt ist auch eine CD rausgekommen. EMI Classics.
Hochstadt: Aha, sehr schon.
Roth: Ja, ja, Singen war meine Liebe und Leidenschaft oder ist es noch, bis meine Frau
erkrankte, dann babe ich auch Schwierigkeiten. Aber <las war mein Leben, das Singen.
llochstadt: Und Sie haben <las schon in Osterreich?
Roth: Begonnen.
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Jiochstadt: Begonnen.
Roth: Mit 17. Und wo immer auch, wenn ich intemiert war, ich fand immer einen
Lehrer, oder. Selbst in London babe ich gespart, ich bekam vom Komitee ein Pfund die
Woche. Und da war eine beriihmte, die war mal, Miriam Licette, beriihmte Sangerin, die
unterrichtete, aber sehr viel Geld genommen hat. Aber ich sparte nur damit ich Unterricht
nehmen kann. Mein ganzes Leben.
Hochstadt: Haben Sie auch Unterricht dann in Australien bekommen?
Roth: Zufiillig war da auch einer, der, sogar ein Richter, aber der Stimmpadagoge war,
habe ich auch biBchen. Also es hat alle, ich babe zusammengezahlt vom 17ten Lebensj ahr
an bis 57 hatte ich vielleicht 15 Lehrer iiberall. Aber entscheidend war dann eine
Nasenoperation. Jeder Lehrer dachte, der Vorganger war schlecht. Warum
[unverstandlich] so? Und die N asenoperation war sehr entscheidend, mit dies em
Chirurgen war ich bis zum Lebensende befreundet. Es hatte auch, ich konnte nicht mehr
sprechen, hatte auch Krebs sein konnen, Stimmbander. Also sagt er, "Die Nase muB auch
operiert werden." Und das war sehr entscheidend, da konnte man was machen mit der
Stimme.
Hochstadt: Wann war das? Wann war diese Operation?
Roth: Die Operation war wohl '58 und dann wurde ich sehr krank an Depressionen und
war sehr schlimm bestellt um mich, aber ich wurde gesund. Ach, das war j a in Berlin.
Jedenfalls es ging, ich bekam dann einen Lehrer, der konnte was machen, jetzt war die
Stimme natiirlich, nicht mehr. Das konnte kein Lehrer, aber keiner ist draufgekommen,
jeder dachte, der Vorganger war schlecht. Jedenfalls es hat sich entwickelt und ich babe
etwa drei Langspielplatten gemacht. Und die waren so gut, zwei von den Langspielplatten
sind die besten Stucke bier drauf. EMI Classics, haben Sie, ja. Das war zum Teil mein
Leben, das Singen, nicht. Und ich babe auch als Kantor mir da ein biBchen einen N amen
gemacht. Und ich babe bier eben lange als Kantor gewirkt, zuerst in Wien, dann bier.
Und da kamen un-, das wiirde zu weit fiihren. Jedenfalls ich wurde rausgeworfen <lurch
den Rabbiner und gastiere zu den Feiertagen mal bier und mal dort oder Freitag als Gast,
nicht. Es geht mir da nicht so ...
Hochstadt: Rabbiner Stein?
Roth: Bitte?
Hochstadt: War <las Rabbiner Stein?
Roth: Ja.
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Jlochstadt: Der war auch in Shanghai.
Roth: Ja. Er ist in die Kadorie-School gegangen. Aha, wieso kennen Sie Stein, von den
anderen?
Jlochstadt: Ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht.
Roth: Es, kein guter Charakter.
Hochstadt: Das hat nichts Gutes ausgemacht, daB ihr beide in Shanghai waren?
Roth: [unverstandlich] Er hat mich noch FuBballspielen gesehen als Kind, hat er mir
erzahlt. Es ist sehr, Heuchler, hypocritic kann man da sagen, hypocrite. Er hat verlangt
schon bei Ga-, wissen Sie, wer Galinski?
Hochstadt: Ja.
Roth: Solange Galinski lebte, war ich sehr willkommen hier. Und Galinski ist
gestorben. Er hat schon bei Galinski versucht, mich rauszuschmeiBen wegen der
nichtji.idischen Frau. Galinski. Er hat gesagt, "Wenn Roth weitermacht, gehe ich." Hat
Galinski gesagt, "Dann gehen Sie." Bei Kanal, der leitetjetzt die Gemeinde, der hatte
Angst, er geht weg und es ist sehr schwer einen liberalen Rabbiner, er ware nicht
weggegangen, aber die Drohung allein geni.igte, daB ich abserviert wurde, suspendiert,
nannten sie es, suspended. Aber in Wirklichkeit ist es ein RausschmiB und Kanal, es
werden wohl in der Gemeinde N euwahlen sein, weil seine Partei ist j etzt schwacher als die
opposition. Und wennjemand Neuer kommt, kann Stein nichts mehr machen. Er istja
auch in Pension.
Hochstadt: Der ist schon in Pension.
Roth: Ja, aber er hat noch immer, der ist immer wieder hier auch. Man ist froh i.iberhaupt
ab und zu ihn zu haben, denn es ist fast unmoglich j emanden zu kriegen. Na, vie le
Rabbiner sind abgeschreckt, es ist biBchen durcheinander in der Gemeinde, haben Sie
auch gehort vielleicht? Dann wissen es j a alle. Mir macht es nicht, ich bin libero, also ein
freier Mann. Ich bin sehr willkommen in der Schweiz. Gesangskantoren gibt es auch
nicht so viele.
Hochstadt: Ja.
Roth: So Vorbilder gibt es genug, und die freuen sich mit mir, ich habe es ja eigentlich
sehr gut, wenn ich in der Schweiz bin. Oder ich war auch schon in Magdeburg, in Leipzig
Und in Baden-Baden und so, also es ist mit viel Reisen verkni.ipft, macht mir nichts, nicht.
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Stein ist <las ja, <las. Ich habe ihm geschrieben, schon Moses, unser Lehrer, hat eine
Nichtji.idin. Der groBe Chazan Goldamiene hier, hat eine Nichtji.idin, konnte dadurch
uberleben. Konig David war auch nicht einwandfrei und Salomon hatte viele Frauen, die
nichtji.idisch waren, und <las Judentum besteht trotzdem. Und dann fragte ich ihn, "Warum
haben Sie denn nichts von, warum sind Sie denn nicht solange Galinski lebte,
weggegangen, weil ich war <loch weiter Kantor? Warum erst jetzt drohen Sie?" Ist <loch
heuchlerisch, nicht. Also er ist nicht einwandfrei, nein. Er hat Vielen schon geschadet,
nicht nur mir. Und wenn der Oppositionsfiihrer, Moshe Wachs ans Ruder kommt, der
hatte mal geleitet die Jugendgruppe hier, den hat er auch rausgeschmissen. Wenn Moshe
Wachs kommt, hat er nichts mehr zu reden.
Hochstadt: War es Ihnen moglich in Shanghai zu singen, offentlich zu singen?
Roth: Auch, ja, ja, mein Yater hat sogar einmal ein Konzert arrangiert, wo noch andere
auch sangen, der Bruder von Joseph Schwarz, war ein beri.ihmter Bariton, sogar Freund
von Kaiser Wilhelm hier. Und der Bruder von ihm war in Shanghai, Nikolaus Schwarz,
auch eine sehr gute Stimme, aber nicht international. Den habe ich sogar vorbeten gehort
mal, und der wirkte bei dem Konzert mit. Plakate, jugendlicher Tenor Leo Roth, <las war
schlecht. Ich war noch nicht so weit. Und dann habe ich zum SchluB schon begonnen, als
alle weg waren, keine Kantoren mehr, waren alle weg, Amerika, Australien und so. Auf
der ganzen Welt, wir haben in etwa 50 Lander verschickt, die Leute. Es war riesig,
kolossale Arbeit vom Joint, kolossale Leistung. Und haben Sie vielleicht von Charlie
Jordan gehort? Der war der Mann. Der war umgekommen ist in Prag, wissen Sie <las
auch?
Hochstadt: Ja.
Roth: Woher wissen Sie <las alles?
Hochstadt: Ja, ich habe <las gelesen.
Roth: Er war ja Director vom Joint dann. Er ging zuerst nach Paris fiir Europa und dann
in Amerika war er der Oberste im Joint. Und die schickten ihn nach Prag, dort wurde er
umgebracht. Hat man ihn aus dem FluB gefischt. Vielleicht hat er etwas Spionage, weiB
ich nicht. Aber er war unerhort ti.ichtig und hat die Jugend sehr gefordert, sehr, sehr
gefordert. Er wurde dann von Glasgold abgelost, denn er ging ja nach Paris, Charlie
Jordan.
Hochstadt: Vom wem abgelost?
Roth: Glasgold hieB der, war auch sehr ti.ichtig, aber die groBte Arbeit nach dem Krieg
hat Charlie Jordan gemacht, war sehr beliebt, fabelhafter Mensch. Und ich hab sogar
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irgendwo ein Bild mit Charlie Jordan und Jugendlichen. Soll ich es raussuchen? Na, das
ist nicht so wichtig. Vielleicht kommen Sie noch mal, dann suche ich vieles raus, Bilder
auch von der Sabine Rapp und so. Und dann kam Glasgold, der auch sehr tiichtig war.
Und, wie gesagt, der Joint hat sehr viel getan. Vielleicht interessiert Sie ein Erlebnis, das
ich hatte. Haben Sie von der Pao Chia gehort?
Hochstadt: Ja.
Roth: Auch, ja, das waren die Wachtposten am Ubergang in die Stadt, ja. Es war Unsinn
natiirlich, aber das haben die Japaner so gemacht. Es war nicht so schlimm, aber man hat
manchmal Dienst gehabt von drei Uhr friih bis sechs, also um die Uhr war. Und ich war
auch bei der Pao Chia, muBte auch Dienst machen. Und bei der japanischen Polizei waren
auch einige Emigranten Polizisten. Haben Sie den Namen Kowacz einmal gehort?
Hochstadt: Kowacz?
Roth: Kowacz.
Hochstadt: Nein.
Roth: Ach, das wiirde ich nicht aufnehmen, ich mochte dem Mann nicht schaden. Da
bitte, erzahl ich Ihnen privat. Es war geradHochstadt: Soll ich dann abschalten?
Roth: Nein, das stellen Sie ab.

[ UNTERBRECHUNG]
Roth: Es waren einige bei der Polizei, Emigranten, nicht. Gut. 1st auch eine Episode aus
der schlimmen Zeit. Wie hieB der Mann, der die Passe ausgegeben hat?
Hochstadt: Ghoya.
Roth: Ghoya, richtig. Und der hat auch geschlagen, die Leute. Aber er hat die Passe, oft
muBte man 12 Stunden anstehen fiir die Passe. Er war sehr launisch, einerseits hat er die
Juden geliebt, wir haben auch Operette aufgefiihrt, da kam er als Gast.
Hochstadt: Haben Sie ihn gesehen da zu solchen Angelegenheiten? Haben Sie ihn
auBerhalb seines Biiros?
Roth: Einmal. AuBerhalb, ja, ja, auf der StraBe war, mit dem Chefredakteur der

28

judischen Zeitung spielte er Geige zum Beispiel. Er war launisch, also unberechenbar.
Und die Leute muBten oft stundenlang sich anstellen bevor sie, hat man Ihnen das erzahlt
auch?
Hochstadt: Ja.
Roth: Und ich habe einmal einen PaB bekommen, ohne daB er geschlagen hatte. Und war
nur ein einziges Mal drauBen oder zwei Mal. Und das ging reibungslos, aber er wurde
sehr geschlagen nach dem Krieg von Emigranten und glaube, wurde auch verurteilt, aber
nicht zum Tode, er hatja niemanden umgebracht. Ich sage, es war Paradies verglichen mit
Polen.
Hochstadt: W arum kamen Sie zu dieser Zeit aus dem Ghetto, warum suchten Sie einen
PaB?
Roth: Das habe ich nicht verstanden.
Hochstadt: Sie sagten, Sie haben ein Mal einen PaB bekommen.
Roth: Ja, ich habe mich angestellt und kam an ...
Hochstadt: Was wollten Sie machen auBerhalb des Ghettos?
Roth: Ich hatte eine Aufnahme im Radio dort von Lehar-Operetten mit der Tochter von
Paulick. Und die Sabine Rapp begleitete mich. Es war ubrigens iibers Mikrophon merkte
man das nicht so, sehr gelungen, sehr gelungen, zufiillig. Und ...
Hochstadt: War das bei Lewin?
Roth: Ach, das war die zHochstadt: War das bei Horst Lewin diese Radiopro-, diese Radiosendung?
Roth: WeiB ich nicht mehr genau. Und dann war ja das Bombardement, ach, das war ja
aber. Das Bombardement der Amerikaner, sie haben einmal Shanghai bombadiert und
auch Hongkew getroffen. 1st Ihnen das auch erzahlt worden?
Hochstadt: Ja.
Roth: Sehr tragisch. Das hatte aber mit dem Radio nichts zu tun. Ach nein, es war nur
so, es war wie Donner, da horte ich die Bomber kommen. Ich dachte zuerst, das ist
Donner. Das hat aber mit Radio nichts zu tun. Momentan dachte ich, das war der Tag, wo
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ich zum Radio, war es aber nicht. Und meine Mutter hat kalte, ruhige Nerven, hat noch
aus dem Garten die Stiihle und Sessel reingenommen und dann fielen die Bomben.
Irrtiimlich auch Hongkew.
Hochstadt: Wo war, war Ihr Lokal auch in der Wayside Road?
Roth: In der Wayside, ja, da war <las Haus, der Ausgang und bier war schon die freie
Flache.
Hochstadt: Aha.
Roth: Nicht, <las war in einem, ja. Ja, viele kannten es eigentlich. Wayside Road war
uberhaupt bekannt, waren auch elegante Cafes. Und wir haben <las ja, <las Rex oder Royal
Cafehaus? Rex, ist <las nicht erwahnt worden?
Hochstadt: Rex, ja.
Roth: Das war ein elegantes Cafe, auch wahrend des Krieges. Also Leute haben schon
verdient und vielen ist es gut gegangen oder manche babe mit Medikamenten gehandelt,
die immer mit dem Dollar gestiegen sind, auf Dollarbasis. Oder mit Stoffen, die haben
einen PaB, die Kunden waren meistens Deutsche, also nicht Emigranten. Schiftan war
einer, der mit Stoffen gehandelt hat, der in der Synagoge gebetet hat, wo mein Yater
Tempelvorstand war. Der hat aber auch viel gespendet.
Hochstadt: Ich wuBte nicht, daB Ihr Yater Tempelvorstand war. Konnten Sie ein
biBchen dariiber sprechen?
Roth: Naja, jedes Heim hatte seine Synagoge. Es waren sehr viel Kantoren, zum Teil mit
christlichen Frauen, die sehr gut hebraisch und die Thora, keine groBen Sanger waren.
Und mein Yater hat diese Kantoren eingeteilt, die W oche bist Du in dem, der ist in dem.
Es warenja Chaoufoong Heim, Ward Road Heim, es waren vier, vier Heime, die auch ihre
Synagogen batten und da wurde, hat mein Yater eingeteilt die Kantoren. Also ich weiB
nicht, wie man <las nennen soll, eine Art Kultusminister, also im SpaB sage ich nur. Und
er selbst hat in der Wayside aufgebaut den Tempel und hat sich sehr bemiiht, er war aktiv
da. Er kommt aus Polen, er versteht sehr viel von Hazzanut, wissen Sie, vom Tempel und
Religion und so, konnte auch sehr gut vorbeten. Und ich war als Kind schon sehr fromm
erzogen, babe Kantoren schon als Kind gehort und schon privat Hebraischunterricht
gehabt. Und ohne zu denken, ich werde mal Kantor, aber <las war die Basis Dank der
Mutter, die mir schon mit vier Jahren Unterricht hat geben lassen, nicht. Das verdank ich
der Mutter. Und dann hat sich eben nach der Operation die Stimme schon sehr entwickelt,
nicht. Und ich hatte auch <las Gluck, im Ungliick hatte ich auch viel Gluck, ich kam '62 in
Kontakt mit dem Leipziger Synagogalchor. Leipzig war auch eine kleine Gemeinde, aber
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dort war ein gewisser Sander, Werner Sander.
Jiochstadt: Aha.
Roth: Na, der war aber nicht in Shanghai. Der hat auch uberlebt <lurch seine
nichtjudische Frau. Er hat, er war dort Kantor und auch, also nicht direkt Rabbiner, aber
er hat Ansprachen, er hat sich sehr verdient gemacht um die Gemeinde und hatte nebenbei
einen Chor, den Leipziger. Wie hieB der Chor so? Oratorienchor. Und als er mich
kennenlernte, ich wurde eingeladen zur Eroffnung der Synagoge oder Renovierung. Und
da lernte ich ihn kennen, aber ich babe zuerst zu ihm geschrieben, ob ihm Recht ist, wir
teilen den Gottesdienst, er singt, ich singe. Und als ich wegfuhr, sagte er, "Wissen Sie,
Herr Roth, mit dem Oratorienchor kann ich nicht sehr viel erreichen, da sind die groBen
Chore, die staatlichen Chore. Ich will einen judischen Chor," den sogenannten Leipziger
Synagogalchor, der noch heute existiert, nur heute konnen sie um die ganze Welt reisen,
wir konnten nicht reisen in der DDR, aber sie hat, die DDR hat uns sehr gefordert. Und
ich sagte, "Ja," ich war sogar sehr glucklich daruber. Er hat mir auch viel Unterricht
gegeben, also Rhythmus und so, sehr viel mit mir gearbeitet, denn ich war von N atur aus
nicht sehr begabt. Und <las sage ich auch in dem Interview, ich war nicht sehr tuchtig im
Leben. Und so wurde ich Solist und wir haben insgesamt drei Langspielplatten. Hier
babe ich eine, kann ich Ihnen zeigen, bier. Oder vier sogar. Die ist kunstlerisch die
wertvollste.
Hochstadt: "Kostbarkeitenjudischer Folklore, Leo Roth, Tenor."
Roth: Das ist nicht synagogal, sonst haben wir synagogal hauptsachlich gemacht.
Hochstadt: "Symphonie, Orchester, ah, Mitglieder. Leipziger Synagogalchor."
Roth: So heiBt der Chor noch heute. Und ...
Hochstadt: "Dirigent Werner Sander."
Roth: Die waren beinahe eine Weltklasse, Ingeborg Springer, keine Judin. Das ist
Ingeborg Springer. Das bin ich, <las ist Sander.
Hochstadt: Sehr schon.
Roth: Die gingen gerade, die hatten dort in der DDR noch nie solche Platten und <las ging
wie warme Semmeln. Das war die schlechteste Platte.
Hochstadt: "Judische Gesange mit dem Leipziger Synagogalchor, Leo Roth, Tenor,
Dirigent Werner Sander."
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Roth: Das war eigentlich der groBte Erfolg.
Hochstadt: "Meisterwerke der Synagoge."
Roth: Ja. Und die schonsten Sachen von dieser Platte und noch einer anderen sind hier
drauf.
Hochstadt: Aha.
Roth: Elektrola oder EMI brachte, die sind so wertvoll, das muB man modem
rausbringen. Auch auf Englisch hier.
Hochstadt: Sie lebten zu dieser Zeit in der DDR?
Roth: Bitte?
Hochstadt: Sie lebten zu dieser Zeit in der DDR?
Roth: Nie, ich bekam immer Visum.
Hochstadt: Aha, sie lebten in Berlin?
Roth: Ich fuhr nach, immer hier, aber wir haben auch viel Konzerte in der DDR, aber wir
konnten nicht reisen. Jetzt konnen sie reisen, er lebt nicht mehr, Sander, jemand anderer
fiihrt das. Und die reisen uberall rum und wir konnten nie. Er hatte hohes Niveau, high
standard. Das war auch ein groBer Erfolg, 12 groBe, ich habe jetzt, das cover habe ich
nicht, 12 groBe Gesange. Und die schonsten Sachen sind eben dadrauf.
Hochstadt: Auf diesem Band, j a.
Roth: Und bessere Tonqualitat.
Hochstadt: Ja, sicher, sehr schon. So Sie sind dann immer von West Berlin nach Leipzig
gereist?
Roth: Ja, mit Visum, ich bekamja Visum, die haben das sehr unterstiltzt die Behorden.
Und, es ist so, das Angebot ist knapp gewesen, es gab nur eine staatliche Firma, die
Nachfrage war riesengroB und die Platte ist, man muBte sich monatelang vorher anmelden,
auch fiir andere Platten. Hier haben Sie viel Firmen, im Westen, aber dort war nur eine
~irma und die Nachfrage war riesig. Und die gingen alle sehr gut, deswegen haben sie
unmer wieder neu gemacht. Also ich war sehr glucklich uber diese Arbeit naturlich, nicht.
Und dann habe ich viel im Radio im Osten auch gesungen. Die haben auch Sabbatfeier,
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auch heute noch, j etzt ist es, heiBt es Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, friiher hieB es
Berliner Rundfunk. Da babe ichjeden, die habenjeden Sabbat Feier im Radio, undjetzt
Freitag Abend. Und dann singe ich auch SFB, wissen Sie, was das ist?
Hochstadt: Ja.
Roth: Sender Freies Berlin, da war ich, bin ich zweimal im Monat, ja, ja. Ach so, war
mein Leben schon aktiv auch.
Hochstadt: Ja, kann man sehen.
Roth: Und ich habe Gluck gehabt, Menschen zu finden, die mir sehr geholfen haben,
darunter auch Sander. Ich wurde Ihnen den, was um 10 Mark, das kostet im Geschaft 30
Mark.
Hochstadt: Ich bin gem bereit dazu, j a.
Roth: Da sind schone Sachen, wirklich.
Hochstadt: Ja, das mache ich. Das mache ich.
Roth: Und das ist eine kleine Aufmerksamkeit, ja, ja, das.
Hochstadt: Danke. Ich wurde gerne uber Ihre Arbeit beim Joint wissen. Wie Sie dazu
gekommen sind und so weiter.
Roth: Ja, es ist so, ich war vorher erstmal in England in der Schule und dann an dem
College. Ich wurde auch. Ach so. In Australien batten wir eine Camp-School auch,
waren sehr bedeutende teachers und sehr gute Studenten. Und dieses Abitur oder
matriculation wurde anerkannt von den Behorden. Und ich bekam, weil ich j a die
Ausreise hatte, habe ich unterbrochen, bekam aber ein Zeugnis, ich hatte bestimmt, I
would have passed the matriculation. Auf Grund dieses kam ich auf die St. John
University in Shanghai.
Hochstadt: Nach dem Krieg?
Roth: Ja, naturlich nach dem Krieg. Da offneten die wieder und American teachers, auch
chinesische. Und blieb dort, wurde aufgenommen und blieb dort. Ach so, das war sehr
Weit von unserer W ohnung, da war ein N achtlokal, dort kellnerte ich und schlief dort in
dem Nachtlokal, weil es war ganz nahe der Universitat.
IIochstadt: In welchem Lokal war das?
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Roth: Das war eigentlich ein Privat-Nachtlokal fiir die Flying Tigers. Das war eine
Gruppe von amerikanischen Fliegem, die Tschiang Kaichek geholfen haben im Krieg
gegen Japan. Und [unverstandlich] for Flying Tigers, dort verkehrte auch der General
dieser Gruppe. Haben Sie mal gehort davon?
Jlochstadt: Chennault hieB er?
Roth: Steinberg oder so ahnlich.
Jlochstadt: Steinberg war auch, Chennault war ein Leiter dieser Gruppe, ich glaube.
Roth: Na, ich weiB nur, hohe Offiziere kamen, keine Frauen, nur, war sehr schon. Und
da war ich Kellner auch. Und ich meine, ich hatte etwas Erfahrung, weil unser Cafehaus
im Sommer kellnerte ich auch, aber das war neu mit den Flaschen, waren Coca-Cola oder
weiB ich, das war neu. Ich muBte mit den Flaschen, das waren nicht Kaffeetassen, aber ich
habe mich, ich babe es gemacht. Und auf diesen Banken schlief ich bei N acht und hatte es
nahe zur Universitat. Und dort war ich eben bis '48, bis Mao Tsetung kam. Die
Universitat wurde nicht geschlossen, aber es war nicht mehr englisch, sondem nur
chinesisch unterrichtet. Und das hat meinem Englisch sehr geholfen. Da kam ich zum
Joint eben. Und in dem Migration Department war alle Korrespondenz mit Amerika, wie
hieB das nur? Nicht NASA, es war eine groBe Organisation, Joint, aber noch eine andere,
war alles in Englisch die Korrespondenz. Und das hat sich immer bezogen auf Ausreise,
aufVisa, waren oft komplizierte Falle auch. Und da ist mir mein Englisch sehr zur Hilfe
gekommen. Und da babe ich verdient, auch Dollar sogar. Also nicht Millionen, das war
nicht, aber immerhin, wir bekamen auch von der IRO, International Refugee Organization,
Geld. Und dann das, was ich verdiente im Joint gab ich auch den Eltem. Und babe ich im
Sommer babe ich dann, und in den F erien habe ich natiirlich als Kellner gearbeitet bei uns
auch. Aber das ging zu Ende, weilja immer weniger Emigranten, wir waren unter den
letzten, die noch blieben. Es waren einige Mischehen Chinesen mit Emigranten, aber ganz
wenige. Ist Ihnen das auch erzahlt worden?
Hochstadt: BiBchen.
Roth: Und <las Cafehaus war zu Ende eigentlich, nicht. Und die Eltem batten eben die
Moglichkeit aufDauervisum nach England zu gehen zu meiner Schwester. Na, und da
lieBen wir das Geld in ein, Yater war dagegen, daB ichjeden Tag Dollars, aber das war
eine Basis, sonst batten wir nur Papier gehabt.
Hochstadt: Was wollte er?
Roth: Bitte?
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Hochstadt: Er war dagegen, was wollte er, daB Sie mit dem Geld machten?
Roth: Er wollte viel Geld sehen.
Hochstadt: Aha.
Roth: Sehr short-sighted. lacht] Aber er war dann, aber die Mutter hat <las sehr gut
geheiBen, war gut natiirlich. Und wir waren unter den letzten Emigranten. Und da begann
ich schon als Kantor, Freitag Abend vorgebetet und der Yater hat den ganzen Kult, es
warenja keine Leute mehr, sehr wenig. Und da haben mein Yater und ich haben viel
getan, nicht, mit vorbeten oder Tote gewaschen und so, nicht. Und bis dann die Eltem,
wir fuhren von Shanghai nach Hongkong mit dem Zug, drei Tage.
Hochstadt: Wann war <las?
Roth: '51, da waren schon ganz wenige. Und da waren die Heime sehr bequem, die
waren nicht mehr vollgestopft. Wir verkauften <las Haus und gingen ins Heim und <las
war ganz bequem, weil j a schon keine Leute mehr waren. Konnten, konnte man zwei
Zimmer auch haben. Aber j edenfalls, es darf nicht der Eindruck erweckt werden, <las
waren Lager. Nein. Natiirlich, wie hieB dieses Heim, vergessen, da waren viel Anne,
immerhin sie hatten zu schlafen, nicht. Waren oft zweistockig und, aber.
Hochstadt: So, am Ende, Sie verkauften 1hr Haus und ...
Roth: An Chinesen, ja, ja.
Hochstadt: Und gingen, in welchem Heim haben Sie dann gewohnt?
Roth: Zuerst gingen wir in die Chusan Road, hatten wir eine Wohnung, und dann ins
Seward Heim. Haben Sie den Namen gehort mal? Und da war es eigentlich bequem, weil
wir zwei, die Eltem wohnten unten, ich hatte ein Zimmer oben und so bis zur Ausreise.
Hochstadt: Aber <las war keine lange Zeit?
Roth: Naja, schon <las Ubersiedeln war unangenehm in die Chusan Road gingen wir und
die Chinesen wollten ja selbst da wohnen. Und von der Chusan Road ins Heim dann,
nicht. Wie sie es nennen, Lager. Im Gegenteil, bei dem Lager, bei dem Heim
angeschlossen waren die Klubraume vom Jewish Recreation Club, JRC. Und da ging
mein Yater oft Schachspielen und wir hatten dort sogar Auffiihrungen, nicht "My Fair
Lady," aber das war in englischer Sprache, hatte ich sogar sehr gute write-up. Charlie's
Tante, Charlie's Aunt. I show you something. Also selbst als schon alles leer war, war
noch immer etwas Leben. Ich glaube, ich habe <las hier wieder. N amen fiir Sabbatfeier,

35
hat hohes standard gehabt, dieser Chor. Nicht, und jetzt existieren sie weiter und sind
uberall bekannt, denn das ist sehr ungewohnlich, alles Nichtjuden, die da singen. Sie
konnen jiddisch und synagogal, ganz groBartig, nicht.
Hochstadt: Welche EinfluB hat die neue kommunistische Regierung auf das judische
Leben?
Roth: Heute?
Hochstadt: Nein, in Shanghai fiir diese letzte, oder die erste Jahre?
Roth: Sie meinen nach '48, Mao Tsetung?
Hochstadt: Ja.
Roth: Die Asiaten kennen nicht den Unterschied Juden Christen. Sie kennen den
Unterschied weiB und gelb. Sie haben uns nichts getan, sie haben mir erlaubt die
Ausreise. Der Joint, der war vorilbergehend, war er auch mit Mao Tsetung und Amerika
unterbrochen, glaube ich. Da haben wieder die reichen Juden in Hongkong geholfen die
Verbindung herzustellen. Aber gegen Juden haben die nichts, die wissen nicht, was Juden
sind. Die kennen WeiBe und Gelbe und Rote und Grune, verstehen Sie? Sie haben uns
nichts in den Weg gelegt eigentlich. Nicht, sie haben uns vielleicht nicht sehr gef-, aber
keine Verfolgung oder so in keiner Weise. Sie hattenja auch sagen konnen, wir lassen
euch gar nicht raus. Das gab einige Mischehen Chinesen, also, Antisemitismus kennen die
nicht. Mehr kann ich nicht sagen.
Hochstadt: Hat diese neue Regierung einen EinfluB auf das Geschaft Ihrer Eltern, dieses
Gartencafe? Oder ging das auch weiter nach '49?
Roth: Nach '48. Na, es kamen immer weniger Leute, weil wir habenja, ich kenne sogar
die Schiffe, General Gordon, sind ja Tausende weg und das ging ja ein, das Geschaft
dann. Nein, nein, da war, es hat sich von selbst aufgelost. Nein, nein. Und die Chinesen
das gleiche, die waren wohl korrupt, aber gegen Juden batten die auch nichts. Die kennen
das einfach nicht. Und jetzt, was sie da schreiben, ist ja sehr interessant. Viel Juden
werden nicht sein in Shanghai.
Hochstadt: Nein.
Roth: Kaum. Also was soll man da fiir Verbindungen herstellen? Weil Sie schreiben
doch, da war ein meeting auch und die wollen, vielleicht mit Israel?
Hochstadt: Ja, es gibt judische Geschaftsleute wieder in Shanghai, die wohnen oder die
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Ieben da nicht ...
Roth: Aber nicht viele, einige. Eine richtige Gemeinde gibt es nicht.
Jiochstadt: Nein.
Roth: Na ja, das kann ich mir gut vorstellen, es ist ja ein riesiges Handelszentrum,
Shanghai, der groBte Hafen in Asien, glaube ich.
Hochstadt: W arum ... ?
Roth: Das war ja unsere Rettung. Das war das einzige Land, es warenja vielleicht
27 .000 Emigranten dort in Shanghai. Viele gestorben natiirlich, aber wenn sie die
Schiffskarte batten, konnten sie rein.
Hochstadt: Warum sind Sie und Ihre Familie so lange geblieben und nicht friiher
weggegangen?
Roth: Das hat einige Griinde. Zunachst einmal muBte man Affidavit oder Visa haben,
das geht nicht so ohne Weiteres. Und die Sache mit diesen 20 oder 25 Visas Eltem zu
Kinder kamen sehr spat. Das war nicht gleich da. Dann hatte ich die Moglichkeit, batten
wir die Moglichkeit zu verdienen mit dem Cafehaus, ich war beim Joint. Und da war,
auBerdem war keine Moglichkeit wegzugehen. Und es ging uns sehr gut nach '45 bis auf
das Klima, nicht.
Hochstadt: So, Sie batten es nicht eilig wegzufahren?
Roth: Auch wenn wires eilig gehabt batten, das geht nicht so wie Sie jetzt ins Flugzeug
steigen und fahren weg, so ist das nicht so einfach, nicht. Und das war ja auch erst
moglich, als wir das Visum bekamen fiir England. Ich hatte ja nur ein Besuchsvisum, die
Eltem ein Dauervisum, aber ich hatte auch bleiben konnen, weil ich war dann im Jewish
College in London und die batten durchgesetzt, mein Bleiben. Aber ich hatte schon Plane
gemacht zuriick nach Graz wegen Wiedergutmachung. Und von Graz kam ich als Kantor
nach Wien und besuchte immer meine Eltem in England natiirlich. Also Shanghai war j a
dann nach '45 eine Existenz direkt. Und das biBchen, was wir uns schafften, obwohl 3000
Dollar war viel Geld damals. Das war dann die Basis um in England wieder etwas zu
kaufen, nicht, eine Anzahlung wenigstens. Also, da war keine Eile, absolut nicht, aber der
Joint versuchte, und die meisten wolltenja weg, <lurch Affidavits oder es gab ja
Mittelamerika, Sudamerika, wo es vielleicht leichter war. Wir haben sehr viele
rausgebracht, die meisten wollten schnell raus, das stimmt. Sie sahen keine Zukunft, mit
Recht, und das Klima und so weiter. Aber manche haben geschrieben, wir batten auch mit
der Rikscha kommen konnen, wir haben nichts versaumt. So wie die Kinder Israel, wie

37
sie in der Wuste waren, haben sie mit Moses geschimpft, "Sterben hatten wir auch in
Agypten konnen. Wozu fiihrst Du uns in die Wuste, um da zu?" Und so ahnlich war,
rnanche haben es sogar bedauert, daB sie weg sind. Und die ersten, die wegkonnten,
waren die Y eshivabochers. Haben Sie davon auch gehort? Die haben Sondervisas
gehabt, ja.
Hochstadt: Konnten Sie die Arbeit beim Joint naher beschreiben, was genau Sie gemacht
haben?
Roth: Na ja, ich ...
Hochstadt: Oder wie <las ging im Buro, wieviele Leute da waren?
Roth: Ja, es war, ich war sogar dann Vertreter vom Boss vom Migration Department. Es
war ein processing, Vorbereitung der, Untersuchung, medical examination und dann
waren oft Schwierigkeiten, die wir, wo der Joint geholfen hat. Es war sehr viel, mit sehr
viel Korrespondenz verbunden, machten [unverstandlich] die Antrage muBten ausgefiillt
sein. Das ging nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Zeit waren wir eine sehr,
also der Joint eine sehr groBe Hilfe. Und meine Arbeit bezog sich in erster Linie auf
Korrespondenz, nicht, oft auch schwierige Falle zu bearbeiten, wo nicht alles so glatt lief.
Aber es war enge Zusammenarbeit mit Amerika eben, nicht.
Hochstadt: Was heiBt ein schwieriger Fall, was macht einen Fall schwierig?
Roth: Na ja, was, wie, es wurde nicht immer <las Visum erteilt, es fehlte dieses Papier
oder die Rontgenaufnahmen waren nicht ganz in Ordnung. Also es war nicht immer glatt,
es verlangte viel Korrespondenz, aber letzten Endes ging es. Es war die "General
Gordon" und noch ein Schiff, die kamen immer, da gingen Hunderte rauf nach Amerika,
nicht. Manche machten groBe Karriere in Amerika, manche haben gesagt, war in
Shanghai schoner sogar. Aber die Mehrzahl war zufrieden, weg von Shanghai. Heute
sieht Shanghai ja ganz anders aus. Man fragt wieder, ob ich nicht besuchen will. Na, ich,
nein, ich habe es in Erinnerung. Wozu? Es gibt dochjetzt China-Rundreisen und so.
Und dann war vorubergehend ein Emigrant, der in der Chusan Road wohnte,
Finanzminister in Washington. Haben Sie davon gehort?
Hochstadt: Blumenthal.
Roth: Wie hieB er? Blumenthal. Aber lang war er nicht Finanzminister, glaube ich.
Aber immerhin, er machte eine Karriere.
Hochstadt: Sicher, ja.
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Roth: Und der besuchte die Chusan Road einmal, ah, davon wissen Sie auch.
Blumenthal, richtig, ja, ja. Ja, wir hatten auch bedeutende Leute auf jedem Gebiet. Und
das war eben die Rettung, Shanghai.
Hochstadt: Haben Sie direkt mit Charles Jordan gearbeitet?
Roth: Da war ich noch nicht beim Joint, glaube ich. Ich kam erst unter Glasgold, aber ich
kannte ihn. Er hat sich sehr mit der Jugend befaBt und ich habe ein Bild, ich kann es
Ihnenja raussuchen mal, eine Jugendgruppe mit Charlie Jordan at the head of the table.
Hochstadt: Ich habe nicht viel von Glasgold gehort.
Roth: Na gut, die Hauptarbeit hat Jordan geleistet, die ersten Jahre nach '45, hat sehr viel
geleistet, sonst ware er nicht Director fiir Europa geworden in Paris und dann Boss in
Amerika sogar. Ja, Jordan.
Hochstadt: Und war Glasgold auch gut in dieser Arbeit?
Roth: Mit ihm hatte ich schon Kontakt natiirlich, weil er hat auch manche Fa.He geklart,
das muB so geschrieben oder wir milssen das so behandeln. Es waren oft komplizierte
Falle in Bezug auf Ausreise. Ja, er hat sich schon sehr gekilmmert auch und strenge
Buchfiihrung. Wir hatten gute accountants, war notig, es ging ja um viel Geld auch,
wurden die Bucher sehr korrekt gefiihrt alles, nicht, war sehr gut organisiert.
Hochstadt: Wie viele Leute arbeiten in diesem Migration Department?
Roth: Das war auch unterschiedlich. Ich hatte sogar eine Sekretarin, auch eine Jiidin.
Hochstadt: Emigrantin auch?
Roth: Bitte?
Hochstadt: Eine Emigrantin?
Roth: Nein, das war eine irakische Jiidin. Es waren auch irakische Juden dort und die
meisten waren eigentlich sephardische Juden, die zum Teil, Kadorie, Sassoon waren
sephardische Juden, oder persische, Iran oder Irak, die haben j a, den en hat j a halb
Shanghai gehort. Haben Sie vom Cathay Hotel gehort? Das gehorte Sassoon zum
Beispiel. Sassoon, Kadorie, das waren die ganz GroBen in Asien.
Bochstadt: Ja.

I
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Roth: Nicht, Sie wissen sehr viel.
Hochstadt: Und Sie hatten eine sephardische Sekretarin?
Roth: Ja, ja. Ja, ja, sehr nettes Madchen, die ist ja mit Englisch aufgewachsen. Ja, ja. 4,
5 Leute Migration Department, zeitweise vielleicht mehr. Ich kann mich nicht genau
erinnem. Mein Vorgesetzter war Doktor Stoessler, ein tschechischer Jude, der hat das
Migration Department damals gefiihrt. V or ihm waren aber andere Fuhrer und er war
zeitweise, bevor er den Job .hatte, head of Migration Department, war er der einzige
Emigrant, der Vize-Konsul am amerikanischen Konsulat war fiir juristische Fragen. Er
war sehr, clever ju-, er war ein Jurist. Und sein Freund, der sollte die Deutschen
verteidigen, Pressburger.
Hochstadt: Aha.
Roth: Ja, den kannte ich personlich, nicht. Und Stoessler war sehr gut auch. Und ohne
daB ich etwas verlangt hatte, wurde mir mein Gehalt sogar aufgebessert von 80 Dollars auf
85 . Und das war viel Geld damals. Ich meine, andere haben mehr verdient naturlich, aber
das war schon ganz schon, nicht.
Hochstadt: Pro Monat?
Roth: Monat,ja,ja, nicht pro Woche. lacht] Wo sind Ihre Eltemjetzt?
Hochstadt: Meine Eltem sind in Califomien, sie wohnen in Califomien.
Roth: Wo?
Hochstadt: In S-Ud-Califomien, auBerhalb Los Angeles.
Roth: Ahja.
Hochstadt: Aber meine Eltem waren nicht in Shanghai, meine GroBeltem waren in
Shanghai.
Roth: Und wo waren Ihre Eltem, in Amerika?
Hochstadt: Meine, meine Mutter ist in Amerika geboren und mein Vater konnte aus
Wien mit 18 nach Amerika.
Roth: Und die GroBeltem nach Shanghai?
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Hochstadt: GroBeltem nach Shanghai.
Roth: Das war aber die Rettung.
Hochstadt: Und ich habe eine Frage, meine Tante ging auch mit meinen GroBeltem und
sieging auch zu St. Johns.
Roth: St. Johns University?
Hochstadt: Sie hieB Mia Hochstadt. Mia Hochstadt.
Roth: Ich glaube, die kannte ich, Mia?
Hochstadt: Mia Hochstadt. Ich glaube, sie hat Anglistik studiert.
Roth: Sie hat was?
Hochstadt: Anglistik studiert.
Roth: Das kann sein, der Name kommt mir bekannt vor. Ach, die war St. Johns
University auch, ach, interessant.
Hochstadt: Ja, und dann ging sie nach Berkeley in San Francisco.
Roth: Wohin?
Hochstadt: In San Francisco, sie hat dann bei Berkeley studiert.
Roth: Auch, ja, die Mehrzahl ist nach Amerika, die meisten Falle. Aber es waren
insgesamt 50 Lander, wo wir Leute gebracht haben. Eine ganze Menge gingen auch nach
Deutschland, nach Israel auch eine Gruppe, die haben in Zelten noch gewohnt, sehr
schwierig mit Israel. Aber wir hatten schon einen Gesandten von Israel, der erste
Gesandte, der natiirlich die Visas ausgestellt, war ein osteuropaischer Jude. Und wir
waren alle stolz, zum ersten Mal haben die Juden einen Botschafter, nicht. Und, ach, da
ist Ihnen St. Johns University bekannt?
Hochstadt: Ja.
Roth: Ja, ja. Mia Hochstadt. Ja, es waren einige Emigranten an der Universitat, auch
Kurt Fischer.
Hochstadt: Ja, genau.
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Roth: Ach, wissen Sie? Ach, da ist Ihnen der Name St. Johns University bekannt. Haben
Sie ihn interviewt direkt, Kurt Fischer?
Hochstadt: Nein, ich hatte keine Moglichkeit.
Roth: Der hatte Ihnen auch praktisch <las gleiche erzahlt, er kam aus Wien, nicht.
Hochstadt: Konnten Sie mehr i.iber die Tatigkeit Ihres Vaters sagen als Vorstand der
judischen Gemeinde oder? .
Roth: Nein, nein, er war nicht Vorstand der judischen Gemeinde,
Hochstadt: V orstand ...
Roth: Es gab nicht direkt, es gab fiir die deutsche Juden eine judische Gemeinde, mehr
liberal. Das waren so Synagogen nur, Heim-Synagogen, wo die Kantoren, ich weiB nicht,
ob sie verdient haben oder nicht oder wenig. Er war so Art, ich kann es nicht genau sagen,
fiir Kultus zustandig.
Hochstadt: Fur die Gemeinde, fiir die judische Gemeinde oder wie?
Roth: Wir batten keine, die Emigranten batten keine direkte, nur die liberal deutschen
Juden batten direkt eine Gemeinde, sonst war <las so lose irgendwie, die Synagogen in den
Heimen. Under hat da eingeteilt, sich auch geki.immert biBchen darum, aber eine direkte
judische Gemeinde. Ja, es gab eine russisch-judische Gemeinde, <las schon. Das war ...
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Roth: ... genau kann ich Sie ...
Hochstadt: Er hatte dieses, diese Tatigkeit bevor Sie nach Shanghai kamen.
Roth: Ja, ja. Ah, dadurch weiB ich nicht, wie aber man's hat gemerkt, das ist einer, der
interessiert ist an judischem Leben etwas mit Gottesdiensten zu organisieren, aber war
keine Wahl in dem Sinn, und eine sehr lose Sache. Jedes Heim hatte Synagoge under hat
eingeteilt die Kantoren.
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Jlochstadt: Und hatte ... ?
Roth: "Du hist heute im Chaoufoong Heim," "Du hist heute Ward Road," und so weiter.
Jlochstadt: Harte er diese Tatigkeit <lurch den ganzen Krieg und dann auch nachher?
Roth: Nein, ich glaube, er horte dann auf. Er war ja beschaftigt mit dem Cafehausgarten.

Nein, schon als er kam, war ja noch kein Krieg, und da begann, hat er das begonnen und
wie lange, weiB ich nicht, aber zuletzt nicht mehr, nein. Es hat sichja alles mehr oder
weniger aufgelost dort.
Hochstadt: Wie hieB ihr Yater und Mutter?
Roth: David und Maria, Miriam Roth.
Hochstadt: Kamen Ihre V ater oder Mutter aus dem Ghetto wahrend der Ghettozeit?

Kamen die aus dem Ghetto oder blieben die drin?
Roth: Ghetto ist auch nicht, ist ein sehr loser Begriff. Es war ja ein ganzer Stadtteil, es

war nicht so wie in W arschau oder Krakau.
Hochstadt: Ja, verstehe, aber ich benutze ...
Roth: Verstehen Sie? Nein, ich glaube, sie kamen nicht, aber sie wollten auch gar nicht.

Es war ja richtiges, normales Leben, nicht, Geschafte und alles mogliche. Nur ich babe
das gemacht mit der Milch, was nicht legal war. Viele Leute haben Tee getrunken ohne
Zucker, das war zu teuer, nur mit SiiBstoff. Ja, made a difference.
Hochstadt: Im Preis.
Roth: Aber immerhin es war Paradies verglichen mit, was da passiert ist, nicht. Na ja, es

sind sehr viele auch gestorben, es ist alles im Interview, an Tropenkrankheiten, sehr viel
nicht diarrhea, vergeB jetzt den Namen, also Flecktyphus und ...
Hochstadt: Dysenteria auch.
Roth: Dysentery, ja, ja. Konnte man nicht behandeln. Ich hatte Gliick, weil auBer

Flecktyphus hatte ich verschiedene Krankheiten, auch Dysentery. Und da gab es einen
Arzt, aus Graz kam der auch, Didner. War ein groBer Sportfreund und, kann sag en, er
bewunderte mein FuBballspiel. Und er war Vertrauensarzt beim schwedischen Konsulat
und bekam dadurch Medikamente, die nicht zu haben waren. Und behandelte mich aus
Freundschaft, die Dysentery. Und dann als Folge der Dysentery auch Gelbsucht, er hat
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das alles behandelt. Und die W erte, <las ist alles okay wieder worden. Es gibt namlich
Gelbsucht, die nicht zu heilen ist, und Gelbsucht, die <loch zu heilen ist. Und vor allem, er
kam an Medikamente ran, die sonst nicht zu haben waren, <lurch <las schwedische
Konsulat, nicht.

Hochstadt: Das ist auch wahrend des Krieges?
Roth: Bitte?
Hochstadt: Das ist auch wahrend des Krieges?
Roth: Ja, ja. Ja, ja.
Hochstadt: Under kannte Sie durchfootball, FuBball oder weil Sie ... ?
Roth: Er kannte mich aus, den Namen aus Graz und dann vom FuBball. "Du hast wieder
wunderbar gespielt." Also aber, er selbst war Boxer auch und war sehr sportbegeistert. Er
hat andere FuBballer auch behandelt, ohne Geld. Er muB viel verdient haben am
schwedischen Konsulat, nicht, und hatte dann im Ghetto seine Privatpraxis auch. Ein sehr
guter Mensch, Doktor Didner. 1st nie erwahnt worden?
Hochstadt: Eigentlich, es gibt ein, ein Buchjetzt von einem Journalist in den Staaten
iiber Shanghai und es handelt sich meistens i.iber vier Leute, und Didner ist ein. 4
Roth: Didner?
Hochstadt: Ja.
Roth: Doktor Didner?
Hochstadt: Genau, j a.
Roth: Und wer noch?
Hochstadt: Wer noch? Horst Lewin, der diese Radiosendung hatte.
Roth: Den kannte ich nicht.

4

James R. Ross, Escape to Shanghai: A Jewish Community in China (New York: Free
Press, 1994).
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Hochstadt: Kantorowski, die Tochter von ...
Roth: Kantorowski war Rabbiner.
Hochstadt: Ja, seine Tochter ist auch von diesen vier. Und ei- ...
Roth: Ich kannte nur Kantorowski, ein liberaler Rabbi, sehr guter Redner und ich glaube,
sein Sohn war sehr krank, Darmoperation gehabt. Ja, Kantorowski war bekannt in
Shanghai, sehr bekannt. Und wer noch?
Hochstadt: Und Gerd Heimann.
Roth: Nein. Es gibt ein Buch, das habe ich bei Bekannten hier gesehen, die auch in
Shanghai, wo auch alle Kilnstler genannt werden. Wir haben gute Schauspieler, Sanger
gehabt, Sportler, also nur i.iber Shanghai Leute. Das kennen Sie nicht?
Hochstadt: Ja, das ist von Dreifuss, dies es ... 5
Roth: Es ist ein, ich habe es mir nur geliehen, die haben es mir nicht gegeben, ich wollte
es kaufen, aber ich habe da reingeschaut. Und da habe ich die Namen aller Schauspieler,
waren zum Teil, Herbert Zemik, haben Sie von dem gehort?
Hochstadt: Ja.
Roth: Sehr vielseitig gewesen, er konnte zaubem. Er hat ganze Abende allein gemacht,
wo Hunderte Zuschauer waren. Ein Allround-Artist. Er konnte Ballspielen, Zaubem und
fantastische Conference, Witze erzahlen und so er war gut. Er war nach dem Krieg gleich
auf den amerikanischen Schiffen als entertainer. Herbert Zemik, ist hier gestorben dann.
Hochstadt: W o hat er diese Abende allein gemacht? Hat er das im Heim gemacht oder?
Roth: In einem Kino.
Hochstadt: Im Kino.
Roth: Ja, dort wurde zu den hohen Feiertagen noch gebetet sogar, zu, additional service.

5

Alfred Dreifuss, "Schanghai, eine Emigration am Rande," in Eike Middell et al., Exil in
den USA: Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933-1945, Band 3 (Leipzig: Reclam,
1983).
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Ich vergeB den Namen des Kinos jetzt, aber jeder wird's kennen, der in Shanghai. Wenn
ich den N amen bore, wiirde ich es gleich wissen.
Hochstadt: Eastern Kino?
Roth: Bitte?
Hochstadt: Eastern oder Wayside Kino?
Roth: Nein.
Hochstadt: Oder es gab auch ein Broadway Kino, Broadway Theater. Eastern Theater?
Roth: Es war ein Kinosaal, dort haben wir auch die Operetten aufgefiihrt. Da babe ich im
Chor gesungen.
Hochstadt: Aha, Sie haben im Chor fiir welche Operetten?
Roth: Viele. "Walzertraum," "Grafin Mariza," "Czardasfiirstin," waren sehr gute Sanger,
groBartig gemacht nebenbei gesagt. Da kam Ghoya sogar, ein Verriickter. Waren sehr,
zum Teil sehr gute Leute. Und in dem Buch sind die alle genannt.
Hochstadt: Ja.
Roth: Haben Sie den Namen Rosel Albach-Gerstel gehort? Die Sangerin.
Hochstadt: Nein.
Roth: Die kannte Sander noch aus Breslau, war sie an der Operette ein Star, war sehr.
Also waren schon recht gute Leute, Schauspieler besonders. Zernik war ein guter
Schauspieler, hat ganze Abende gegeben, allein. Wie heiBt, mit East ist es etwas?
Hochstadt: Eastern, ich glaube, Eastern.
Roth: Kann sein, mit East ist es etwas, ja.
Hochstadt: Wen batten Sie noch gekannt in dieser Zeit? W elche Leute, die was
offentliches gemacht haben oder?
Roth: Ich kannte so viele, aber es ist unmoglich. Enger befreundet war ich eben, da
wohnte unser Herr Doktor Silbermann, ein sehr guter Arzt, der meinen Flecktyphus
behandelt hat. Man konnte nur Glykosespritzen geben. Der war bekannt, weil er bier in
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Berlin an der Charite schon Arzt war. Doktor Silbermann und sein Schwiegersohn oder
Schwager war Jacobson der Zahnarzt, auch in unserem Haus. Naja, dann Kurt Fischer
kannte ich sehr gut. Ich meine, ich kannte eine Unmenge Leute, aber ich kann mir diese
N amen nicht alle merken.
Hochstadt: Gingen Sie zu den ... ?
Roth: Starer war ein sehr reicher Mann, ein Freund meines Vaters, der hat eine chemische
Fabrik, erzeugte Seife. Sehr reicher Mann, Starer. S-T-A-R-E-R.
Hochstadt: Gingen Sie zu den Box, zu dem Boxen, wo Fischer ... ?
Roth: Ein Mal.
Hochstadt: Ja, und wie war <las da?
Roth: Da war, ich glaube, er hat sogar gegen Sugar Ray Robinson geboxt. Haben Sie
von dem gehort, Sugar?
Hochstadt: Ja, sicher.
Roth: Aber verloren natiirlich.
Hochstadt: In Shanghai hat er da geboxt?
Roth: Ja, ein Mal aufge-, nach dem Krieg, ein Mal aufgetreten da.
Hochstadt: Gegen Sugar Ray Robinson?
Roth: Ja, ja.
Hochstadt: Und Sie sind dahin gegangen?
Roth: Ja, ein Mal habe ich da Kurt Fischer gesehen, ja.
Hochstadt: Und wie war <las dann, da war ein groBes Publikum oder?
Roth: Ja, ja, waren viele Leute, ja, ja. Aber <las war ein sehr, er hieB "Whirlwind
Fischer". Ja. lacht] WuBten Sie das?
Hochstadt: Nein.
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Roth: Konnen Sie auch. Ja, er hatte einen Namen als Boxer auch, der Fischer. Under
war, wir haben einen Kurs belegt Philosophie und da war er schon sehr gut und
befreundete sich sogar mit dem chinesischen Philosophieprofessor. Und wir trafen uns
auch privat mit ihm, mit einer Deutschen, die auch da studierte. Das war die Liebe von
ihm und von mir, nebenbei gesagt, aber er hatte so guten Kontakt, daB der Professor
interessiert war mit ihm zusammen zu sein. Und er ging nach Amerika und wurde schon
sehr bald, glaube ich, Assistant Professor, kann das sein?
Hochstadt: Ja.
Roth: Und dann horte ich spater, einmal traf ich ihn ganz kurz in Wien bei seinen Eltem,
die gingen auch nach Wien zuriick. Und dann, ich glaube, er war irgendwie bos auf mich
biBchen. Und ich babe von bier zwei oder drei Mal mit ihm telefoniert in Wien. Und wie
ich in Wien war jetzt vor kurzem oder vor einem Jahr, babe ich seine Nummer nicht
gefunden. Er hat eine Geheimnummer. Aber er ist Professor fiir Philosophie. Und das
war sein starkes Fach schon in Shanghai.
Hochstadt: Sie gingen auch wieder nach Wien nach dem Krieg.
Roth: Bitte?
Hochstadt: Nach dem Krieg, Sie sind oder nach China ...
Roth: Nach London.
Hochstadt: Sie sind riach London gefahren.
Roth: Ja.
Hochstadt: Und dann, wohin?
Roth: Es ging dort, ich wurde aufgenommen im Jewish College. Und die batten auch
durchgebracht, daB ich dauemd religious student oder so. Aber ich hatte schon meine
Plane gemacht nach Graz zu gehen auch wegen Wiedergutmachung. Wir haben ja viel,
alles verloren, aber Osterreich hat nichts zuriickgegeben. Aber dort babe ich vorgebetet.
Und die, ehrenhalber, nur Freitag Abends, Samstag war gar nichts, und die haben mich,
die Grazer, nach Wien empfohlen. Die waren immer in Kontakt mit der Wiener
Gemeinde, da waren immerhin 6.000 Juden damals, heute sind es 10.000 <lurch die
Russen. Und da wurde ich zur Probe eingeladen und so kam ich nach Wien bis zum Jahr
'57.
Hochstadt: Und wie war es dann wieder in Osterreich zu sein?
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Roth: Wie meinen Sie das?
Hochstadt: Ja, wenn Sie in Graz oder Wien waren, was haben Sie tiber die Leute
gedacht, was empfielten Sie?
Roth: Sie waren Opfer auch, sie waren nicht victims, sondem Opfer des Nazismus.
[lacht]
Hochstadt: Das sagen sie .da.
Roth: Sagen die, nicht ich.
Hochstadt: Ja, aber was, nunja, aber was meinten Sie dann?
Roth: Ach. Ich. Es ist so ...
Hochstadt: War es Ihnen unbequem oder?
Roth: Es ist so. Wir batten ein Madchen zur Hilfe in der Ktiche und im Haus. Und
dieses Madchen war sehr ttichtig und arbeitete mit meinem V ater im Buro und konnte
auch, war sehr hilfreich, weil sie sehr klug war. Und die wohnte auch, hatte ihre
Wohnung auch in unserem Haus, sie war Teil der Familie und wurde sehr verfolgt, daB sie
in einem judischen Haus wohnt, aber sie hielt uns die Treue. Und bis heute existiert der
Kontakt, sie ist heute schon 85, bei ihrer Tochter in der Schweiz sehr oft, weil der Mann
gestorben ist. Und mit der habe ich noch immer, ich glaube, da ist sogar irgendwo ein
Brief, der letzte Brief von ihr, den ich mit Telefon beantwortet habe. Sie schreibt heute
noch schon. Sie hat Buch gefiihrt und hat dem Vater sehr geholfen, konnte alles. Ja. Und
diese, wenn ich in Osterreich bin, besuche ich sie. Und dann, meine Schwester und ich
batten eine Kinderfreundin oder was, so im Alter wie meine Schwester etwa, mit der wir
aufgewachsen sind. Und mit der sind wir auch heute noch in Kontakt. Und wenn ich in
Graz bin, sehe ich diese Leute. Dann waren N achbam, als ich nach Graz kam, konnte ich,
sagte ein Freund, "Kannst Du <loch nicht im Hotel wohnen. Bei meiner Mutter, mein
Vater ist gestorben, ist ein Zimmer frei, kannst Du sehr viel billiger als im Hotel wohnen."
Also. Ich habe vom Antisemitismus nichts gemerkt, aber in Osterreich war immer
Antisemitismus und in Amerika ist auch Antisemitismus. Wo Juden sind, ist
Antisemitismus, nicht. Aber sie waren begeisterte Nazis, das muB ich sagen. Aber es ist
ja eine neue Generation schlieBlich gekommen. Und die Freunde von friiher sind mir treu
geblieben, wie diese Walli, die 85 Jahre jetzt ist. Die war bei uns noch bevor meine
Schwester zur Welt kam. Und da die groBe Freude, mit meiner Schwester bin ich
manchmal in Graz, da sehen wir uns wieder. Also. Es gab auch andere, nicht nur
Antisemiten, nicht.
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Hochstadt: Von der Wiedergutmachung hat Ihre Familie nicht viel bekommen?
Roth: Das ist nicht Adenauer. Der Yater wurde auf dem Gewerbeschein, wir hatten ein
anderes Geschaft da, entzogen fiir den Gewerbeschein, fiir den, also fiir Haus haben wir
nichts bekommen. Es ist j a offiziell verkauft worden. Er hat fiir den, eine kleine Rente fiir
den verlorenen Gewerbeschein. Osterreich kennt keine Wiedergutmachung und <las, was
sie zahlen, zahlt Deutschland an Osterreich, weil sie sagen, sie waren ja auch Opfer. Also
mit Wiedergutmachung, <las werden Sie vielleicht gehort haben, ist nichts los in
Osterreich. Ich, ach so, ich bekomme eine kleine Rente fiir unterbrochenes Studium.
Hochstadt: Wie mein V ater.
Roth: Auch? Ah ja, aber <las ist nichts, Deutsche Mark, ich kriege etwa, ich kann Ihnen
genau sagen. Uber 800, 800 Mark, ja. Das ist auch eine Art Wiedergutmachung. Dann
bekam ich auch ein Biichelchen, wo ich von Steuer, wie ich in Wien war, ich war ja 5
Jahre, von Steuem, Opfer des Faschismus so ahnlich, Opferausweis. Haben Sie den
N amen gehort mal? Das bekam ich, hatte ich gewisse kleine V orteile, ich muBte mich im
Theater nicht anstellen, ich kann gleich zur Kasse und. Es war nichts von Bedeutung, der
sogenannte Opferausweis. 1st nicht wie in Deutschland mit Adenauer, nein.
Hochstadt: Und dann, wie kamen Sie nach Berlin?
Roth: Das erfahren Sie alles von meinem biography. Ein wildes Leben. Ich wurde aus
Wien rausgeschmissen, weil ich, Wien ist nicht wie Berlin. Es ist sehr orthodox. Und
man ist draufgekommen, daB ich am Sabbat gefahren bin. Das hat sich rumge-, und der
Rabbiner erwartete mich eines Sabbats an der Haltestelle. "Jetzt sind Sie ins Messer
gelaufen." Die Fiihrung war liberal, im Gegenteil, die hielten mich nach meiner Probezeit,
obwohl ich schwach damals noch war, und mit denen war ich guter Freund bis zum Tod.
Ich habe eine eigene Akte, korrespondiert immer wieder, aber gegen den Rabbiner
konnten sie nichts machen. Sie sagten, fahren Sie jetzt schon gleich in Urlaub, nicht erst
im Sommer, wenn Sie zuriickkommen ist Gras gewachsen. 1st kein Gras gewachsen, ich
muBte weg.
Und ich war kurze Zeit als Kantor in Koln und dann war ich in der wilderness. Und es
hat in Koln nicht geklappt. Also ich muBte von Wien weg, voriibergehend war ich in der
Bibliothek, weil ich bekam drei Monate noch bezahlt und flir die Feiertage ging ich nach
Koln, aber <las wurde dann nichts. Und dann war ich in der Wiiste und habe versucht
einen Job zu finden und wurde Nachtportier. Aber nicht in Koln, sondem in der Provinz,
in Hagen, W estfalen. Da sind die Leute nicht sehr nett, aber ich wollte was verdienen, ich
wollte nicht zu den Eltem. Ich wollte unter eigener Kraft weitersegeln. Das habe ich
geschafft und irgendwie hat <las Schicksal mir wieder geholfen. Der Rabbiner in Koln
mochte mich sehr, hatte mich gem gehalten. Hat er gesagt, "Wissen Sie was, ich fahre
nach Bremen zu Pessach." Und er konnte auch singen, "Aber ich nehm Sie als Kantor."
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Und da kam ich raus aus dem Nachtportier und lemte dort eine Frau kennen. Und die war
auch sehr gut zu mir und schrieb nach Berlin, sie kannte Leute vom Vorstand. Und die,
ich habe nie gedacht, daB das Schicksal sich wenden wiirde. Und sie kannte die Leute aus
dem Vorstand hier und die luden mich ein auf 14 Tage.

Hochstadt: Wann war das, in welchem Jahr?
Roth '57. Und da blieb ich 30 Jahr, bis der Stein mich wegschleuderte. Aber
[unverstandlich] auch das .zum Gu ten, denn das macht mir auch Freude, mal da zu beten,
mal dort. Ich kann Ihnen was zeigen sogar. In der Schweiz ist ein, das war Pessach, ich
war jetzt [unverstandlich] da, aber das ist ein Bericht iiber Pessach, da steht nur, "Eine
Attraktion war ganz bestimmt der Gast aus Berlin, Herr Leo Roth, ein bedeutender Kantor,
der mit seiner beeindruckenden Stimme die alten herrlichen Melodien voll zur Geltung
brachte. Es war ein GenuB besonderer Art." Und so bin ich ein Wanderchazan, aber es
macht mir SpaB. Der Domingo singt ja auch einmal da, einmal dort. Und in der Schweiz
zahlen sie ganz gut auch und ich bin unabhangig irgendwie, nicht. Vielleicht schreib ich
dem Stein noch einen Dankbrief. Nein, ich habe, das hat mich schon sehr getroffen. Sehr,
sehr getroffen.
Hochstadt: Und was ... ?
Roth: Er hat mir nicht geme, habe ich gesagt, beantworten Sie mir <loch diese Frage,
warum haben Sie denn solange Galinski lebt mit mir amtiert? Da hatten Sie <loch schon
damals sagen miissen, wenn Roth weitermacht, gehe ich. Warum? Warum erst bei Kanai?
Konnte er nicht antworten. Das ist <loch dreifache Moral, nicht doppelte Moral. lacht]
Naja, [unverstandlich], macht nichts.
Hochstadt: Was denken Sie jetzt von Ihrer Zeit in Shanghai, wie diese Zeit Ihre
Denkweise oder Ihr Leben beeinfluBt hat?
Roth: Mein Leben ist ein Aufund Ab. Shanghai ist eigentlich der Ort, wo ich meine
Jugend verbracht habe. Es war schwer, aber der Zusammenhalt war sehr stark. Hat man
Ihnen <las auch erzahlt? Es gibt ja jetzt noch heute die Shanghai meetings, reunion oder so
etwas. Einmal ist es in der Stadt oder, die halten noch heute zusammen und heute sind so
meetings, reunions von friiheren Shanghaiem und ich habe ehrlich gesagt, als wir nach
Hongkong fuhren und Shanghai, wurde es geweint. Es war Schweres, aber es war auch
Gutes. Und auch die Dankbarkeit, daB wir entkommen sind, nicht. Teil meines Lebens,
War 10 Jahre, nicht. Da ist ein Fall, war ein FuBballspiel angesetzt und der Schiedsrichter
kani nicht, Natowic, der hatte eine Handlung von Spirituosen, Wein, Schnaps und so
Weiter. Er kam und kam nicht und das Handeln mit Alkohol war verboten. Und die
Japaner kamen ihm draufund haben ihn fast zu Tode gepriigelt, Doktor Didner hat ihn
gerettet. Er konnte nicht kommen, weil er war verhaftet und miBhandelt, auch <las gab es.
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Doktor Didner war 24 Stunden bei ihm, ununterbrochen. Er hat ihn gerettet. Ich weiB
nicht, ob <las wichtig ist, aber es ist auch ein Teil von Shanghai, nicht.

Hochstadt: Ja, solche Geschichten sind mir sehr wichtig eigentlich.
Roth: Bitte? Halten Sie fiir wichtig?
Hochstadt: Ja.
Roth: Naja, aber dann war auch einer, der was getan haben muBte, den hat man
rausgefischt aus dem Wasser. Da muB etwas gewesen sein. Diese Kriegerkaste war sehr
brutal, ja. Und diese Geheimpolizei, nicht, die haben diesen Schiedsrichter so miBhandelt,
der dann von Didner gerettet wurde. N atowic hieB der Mann. Ja, nebenamtlich war er
Schiedsrichter beim Sport, nicht, aber der muB mit Alkohol auch eben gehandelt haben,
was verboten war.
Hochstadt: Haben Sie einen, auch einen FuBballspieler namens Walter Schlesinger
gekannt? Der kam aus Wien.
Roth: Schlesinger?
Hochstadt: Schlesinger.
Roth: Nein.
Hochstadt: Nicht.
Roth: Haben Sie sonst noch Namen von FuBballem?
Hochstadt: Nein.
Roth: Klaus Schnell kannte ich, Caroly, FuBball gespielt, der mit Zucker gehandelt. Leo
Meyer vor allem. Rudi Winter, der Tscheche, war ein guter Techniker. Na, jeder hat sich
ja nicht interessiert fiir FuBball. Von den 20.000 waren es 2.000, aber immerhin, <las war
fiir Shanghai viel am Sonntag, die sehr begeistert, also Fanatiker, denen es Freude
gemacht hat so FuBball, nicht.
Hochstadt: Ich habe keine weitere Frage.
Roth: Ich habe, glaube ich, genug erzahlt.
Hochstadt: Ja, Sie haben viel erzahlt und ich bin sehr dankbar.
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Roth: Aber eine Zusammenfassung finden Sie, wie sagt man aufEnglisch? Biography?
Nicht portrait. VergeB jetzt den Namen.
Hochstadt: Hier in dieser Kassette ...
Roth: Zeig mal.
Hochstadt: Das ist 1hr Portrait.
Roth: War da der Zettel drauf?
Hochstadt: Ja, ja.
Roth: Das Original hat meine Frau. Das habe ich iiberspielen lassen.
Hochstadt: So vielleicht sollte ich denn aufhoren. Ich bedanke mich.
Roth: Nichts zu danken.

ENDE DES INTERVIEWS
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Kant or Leo Roth wurde 1921 in Graz geboren und da
auf das Gymnasium gegangen. Mit seiner Schwester ist
er nach England mit dem Kindertransport gefahren. Er
ist 194 0 mit dem Schiff "Dunera" nach Australien,
und dann 1941 weiter zu seinen Eltern nach Shanghai
gefahren . Die Familie Roth betrieb ein Cafe und Roth
unterri chtete beim Gregg Business School. Nach dem
Krieg arbeitete Roth beim Joint. Er war ein
ausgeze i chneter FuBballspieler.
In Shanghai nahm Roth Gesangunterricht mit Sabine
Rapp. Nach dem Krieg kehrte er nach Berlin wieder
und begann eine Karriere als Kantor.
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